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Preface I am very pleased to write the preface to this report, which deals with the comparl-
sion of price levels and national accounts aggregates in 15 African countries. 
The comparative study of the economies of the African countries, begun in 1979, 
is the result of growing cooperation between the national statistical services of 
these countries and the Statistical Office of the European Communities (Euro-
stat). Cooperation on this level, multisectoral, multilateral, reciprocal, harmonized 
and dynamic as it is, must surely be an excellent example of its kind. 
The study incorporates price figures for household consumption, government 
spending and investment and gross domestic product, using spatial indices to 
bring together in a single coherent and rational framework statistics from widely 
differing sectors. 
This framework, as managed by Eurostat, is part of the International Comparison 
Project (ICP), carried out by the United Nations Statistical Office (UNSO) on a 
world level. ICP-Africa was set up by the national statistical directorates of 15 Afri-
can countries with the support, to varying extents, of the UNSO, the ODA (Over-
seas Development Administration, London), Munich Advanced Training Centre, 
the Centre Européen de Formation des Statisticiens Economistes des Pays en 
Vole de Développement (CESD, Paris), the World Bank and the Economie Commis-
sion for Africa (ECA). ICP-Africa has, then, meant that international organizations 
and European institutions can work together to provide an effective contribution 
to the development of the statistical fabric of a group of African countries. I feel 
that this is a fine example of harmonious multilateral cooperation and I say this 
with all the more confidence In that there has been a meaningful exchange of 
skills and knowledge between North and South. The methodological work and sur-
veys, as well as the calculation of comparative indices and their analyses, were 
organized and carried out by a team of European officials and African experts spe-
cially appointed by Eurostat to coordinate ICP-Africa. 
Thanks to this collaboration it was possible to adapt the survey methods satisfac-
torily to the African situation. Furthermore, and this Is one aspect of Eurostat's 
contribution to which it gives me great pleasure to draw the reader's attention, our 
work has formed an integral part of the work of the African national services, in-
volving their manpower and material resources with little disruption to their rou-
tine work programmes and without proving a drain on their resources. 
This was essential to the effectiveness and dynamism of a cooperation which 
should eventually lead to the establishment in each country of a permanent 
system of price statistics, with national coverage, coupled with a systematic ana-
lysis of the internal disparity of price levels. Furthermore, the ICP's contribution to 
the improvement of statistics in Africa has a twofold aim: to bring a greater num-
ber of countries into the 1985 comparison and to work towards more reliable natio-
nal accounts estimates. 
This ambitious programme of cooperation is on the right lines; it will be carried 
out by people who in Africa, in Europe and within international organizations like 
the UN and the World Bank, are convinced of the advantages of promoting the 
development of African statistics for planning, economic analysis and conse-
quently, for economic development as such, and of the significance of the product 
in real terms of these countries. I am sure that all these joint efforts will enable us 
to achieve our goal. This first paper which it is my pleasure to present to econo-
mists, planners, statisticians, business management, officials of international 
organizations, students and other readers, is surely an encouragement to the con-
tinuation of this work. 
S. Ronchetti 
Director-General a.i. 
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Chapter I — Introduction 
The calculation of purchasing power parities (PPP) 
stems from a desire to use national accounts aggre-
gates as an effective basis for meaningful comparisons 
between countries, whether at regional or world level. 
The work In this field has been coordinated in the past 
by the United Nations Statistics Office, the World Bank 
and the European Community. Three African countries 
have already participated at some stage during the first 
three phases of the world programme. 
This report pertaining to phase IV covers the reference 
year 1980. The countries that participated in this phase 
are: Cameroon, Ivory Coast, Madagascar, Mali, Moroc-
co, Senegal, Tunisia, Botswana, Ethiopia, Kenya, Mala-
wi, Nigeria, Tanzania, Zambia and Zimbabwe. 
This study covers only the results for these countries. 
The data that have been used to carry out the compari-
son can also be used for comparisons with other re-
gions like the European Community and they will also 
be made available to the UNSO in the world framework 
of the ICP in which a large number of countries of dif-
ferent continents will participate. 
Gross domestic product and other economic aggre-
gates are generally used to make comparisons between 
countries, In order to rank them according to their econ-
omic performance, to make distinctions between 'rich' 
and 'poor' countries or to introduce other gradations 
like less developed countries, etc. 
Until recently, these comparisons have been carried out 
by converting the national aggregates to a common 
reference currency, by means of the official exchange 
rates. But it has become increasingly necessary to 
carry out volume comparisons which take account of 
the price levels of various components of an aggregate 
between countries. 
This entails the determination of conversion factors to 
be employed for converting the aggregates in national 
currency to a common reference unit, whether real or 
not, and the derivation of purchasing power parities 
which express these nominal values in real values. 
The aggregates covered by the volume comparison are 
gross domestic products (at market price) and its final 
uses, i.e. 
(i) private consumption (including health services pro-
vided by general government to households;1 
(ii) collective consumption excluding health services 
included in private consumption; 
(iii) gross fixed capital formation; 
(iv) changes In stocks; and 
(v) balance between exports and imports of goods and 
services. 
The study for the 15 African countries can be seen as a 
series of works (from the organization of price surveys 
and the determination of weight structure to the 
analysis of results) which were coordinated within the 
Statistical Office of the European Communities by a 
team of European employees and, on the average, two 
African experts. 
During the various stages of the work, close contact 
was maintained with the countries participating in the 
project. For the preparatory work, leading to the collec-
tion of prices, four meetings were held which the par-
ticipants from all countries attended to discuss the 
selection and definition of products to be included in 
the price survey. A special seminar was also organized 
by Eurostat in the beginning of 1982 to brief the partici-
pants on the background of the ICP. In addition to 
these group meetings bilateral contacts were also 
established in order to solve specific problems of coun-
tries related to the organization of price surveys and the 
extraction of national account aggregates. For some 
countries it has been possible to seek special assis-
tance from ODA, London, in the field of national 
accounts data. 
The preparatory work was done in 1979 and 1980 and 
the necessary statistical surveys were carried out in 
1980 in the French-speaking African countries. In the 
English-speaking countries most of the surveys were of 
a duration of more than one month and were carried out 
in 1982. 
In order to obtain prices for equipment goods and con-
struction costs for gross fixed capital formation as well 
as for goods and services for collective consumption 
the methods used by SOEC for the European compari-
sons were retained. 
1 Excluding the cost of administration of government health services. 
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The survey for private consumption was very important 
and In some ways rather delicate. It was carried out in 
several types of outlets of the country so that it was 
possible to take account of the variation in prices 
households were charged for goods. In this respect it is 
useful to underline that for this purpose most countries 
have been subdivided into a number of economic 
regions which were relatively homogeneous; within 
each region rural and urban areas were distinguished. 
The first three uses of GDP were further broken down 
according to classifications which were also used for 
the selection of products to be priced as well as for the 
weights needed for the aggregation of basic parities. 
These weights and the nominal values of the aggre-
gates for 1980 were provided by the participating coun-
tries. The average national prices have been calculated 
according to methods fixed by Eurostat. All the data 
were carefully examined before carrying out the calcu-
lation procedures. 
The calculation programme is the combination of a 
method to obtain at the detailed level sets of transitive 
binary parities and a further aggregation by means of 
the Geary-Khamis method. It also determines for each 
country real values for all subdivisions of gross domes-
tic product and calculates spatial indices correspond-
ing to differences in real per capita values and in price 
levels between countries. 
The main purpose of the exercise is to obtain a tool for 
improving the international comparability of national 
accounts aggregates. It concentrates on one aspect of 
the comparability of these data, i.e. the conversion into 
a common currency by taking into account real price 
level differences. The question of how far the nominal 
values provided by countries are estimated according 
to International rules (namely guidelines recommended 
in the UN system of national accounts) has not been in-
cluded in this study. The nominal values provided by 
countries have not been revised in spite of the fact that 
this study has often shown that countries do not com-
pletely follow the SNA, mainly because the necessary 
basic data are lacking. These questions were left for 
further investigation at a later stage. 
The results for the countries involved are presented and 
analysed in the next chapters of this report. However, it 
is possible already to highlight the conclusion arrived 
at, i.e. systematic conversion of economic aggregates 
with the official exchange rates of national currencies 
will introduce considerable errors into comparable stu-
dies. 
If we measure the deviations of purchasing power pari-
ties from the exchange rates they fall between -45% 
and +26% for gross domestic product. For each 
country the following deviations in % are found: 
Cameroon: + 3 Senegal: -14 Malawi: -44 
Ivory Coast: + 6 Tunisia: -23 Nigeria: +26 
Madagascar: -26 Botswana: -19 Tanzania: -20 
Mali: -32 Ethiopia: -45 Zambia: + 1 
Morocco: -17 Kenya: -25 Zimbabwe: - 9 
The consequences of these deviations for the real GDP 
per capita are presented in the chart in which real 
values and nominal values (obtained by using the ex-
change rate) are compared. 
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Chapter II — Description of the data collected 
1. GENERAL FRAMEWORK 
1.1. DEFINITIONS 
This study was conceived within the framework of 
national accounts. The International comparison of pur-
chasing power is concerned with gross domestic prod-
uct and its uses as defined in the United Nations' 
system of national accounts (SNA) and the European 
system of integrated economic accounts (ESA). 
The gross domestic product is an important indicator of 
a country's economic activity. It measures the effective 
production of the various branches of activity, both 
market and non-market, income from production and 
the final use of goods and services. 
More precisely, it is obtained directly as the excess of 
total production calculated at ex-works prices over the 
total value of intermediate consumption (calculated at 
purchasers' prices), plus net taxes on Imports — I.e. as 
the total of the gross values of all branches plus net 
taxes on Imports. But it can be calculated Indirectly by 
adding all the final uses of goods and services (result-
ing from domestic production) and the balance of ex-
ternal trade in goods and services. 
This latter approach is used in the present comparison 
of real values. The gross domestic product is therefore 
broken down into six uses which are, in the SNA termi-
nology: 
(I) Final consumption expenditure of households; 
(ii) Final consumption expenditure of government ser-
vices; 
(iii) Final consumption expenditure of private non-
profit services to households; 
(iv) Gross fixed capital formation; 
(v) Increase in stocks; 
(vi) Balance between exports and imports of goods and 
services. 
The exact definitions of these uses are as follows: 
Final consumption 
'Final consumption represents the value of the goods 
and services used for the direct satisfaction of human 
needs, whether individual or collective.'1 
It covers acquisitions of households, whether pur-
chased, received as gifts or imputed (final consumption 
of households), and the non-market services from which 
all units benefit although the share used by each unit 
cannot be assessed. Those of the services which are 
supplied by general government are conventionally re-
garded as consumed by general government and there-
fore by definition constitute the final consumption of 
general government. The final consumption of private 
non-profit institutions serving households Is similarly 
defined. 
Throughout this report, these last two uses will be des-
ignated as in the ESA, i.e. collective consumption of 
general government and collective consumption of pri-
vate non-profit institutions respectively. The expression 
'private consumption' will be taken to mean the aggre-
gate obtained by adding the final consumption of 
households and the collective consumption of private 
non-profit Institutions. 
Gross fixed capital formation 
During any given year, the market and non-market bran-
ches of activity acquire new durable goods, intended 
for non-military purposes, which are used for a period 
of at least one year In the production process. The ex-
penditure incurred for this purpose, plus:2 
1. The excess of their sales over purchases of second-
hand assets and rejects; 
The value of goods and services incorporated 
fixed capital goods for the purpose of 
into 
(i) improving them, 
(ii) prolonging their working life, increasing their 
productivity capacity or improving their perform-
ance, 
(¡ii) rebuilding or reconstructing them; 
European system of integrated economic accounts ESA, 
2nd editlon, 1979. 
See the ESA, 2nd editlon, 1979, p. 52, and the SNA manual, 
p. 111 et seq. 
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3. The value of goods and services incorporated in 
land; 
4. Costs incurred in the transfer of ownership of land 
and other tangible and intangible assets; 
5. Changes in producers' livestock in respect of dairy 
cattle and breeding stock, including zoo animals 
constitutes fixed capital formation (for the year under 
consideration). 
Changes In stocks 
Changes in stocks represent the difference between the 
stock situation at the end of a period and the situation 
at the start of that period. 
Such stocks are 'all goods (raw materials, semi-finished 
products, work In progress and finished goods), not in-
cluded in fixed capital formation, which are held at a 
given time by resident producer units'.1 
Balance between exports and imports of goods and ser-
vices 
This flow represents the balance between the value of 
goods and services supplied or rendered by resident 
units of a country to the rest of the world and the value 
of goods and services received by the resident units 
from the rest of the world. 
1.2. SCOPE OF THE STUDY 
The national accounts statistics needed are, on the one 
hand, gross domestic product at market prices and its 
uses and, on the other hand, breakdowns in as much 
detail as possible to show the share of each purpose of 
basic consumption, each type of government ex-
penditure and each element of investment. 
Using these breakdowns, it is easy to work out, from 
the aggregates calculated by the participating coun-
tries according to traditional national accounts princi-
ples, the component parts of the gross domestic pro-
duct as defined for the purposes of this study. 
These component parts are: private consumption, col-
lective consumption of general government, gross fixed 
capital formation, changes in stocks, and the balance 
of exports and imports of goods and services. The last 
three sub-aggregates of GDP are the same as in natio-
nal accounts.2 The first two have been slightly modified 
to take into account the market or non-market charac-
ter, as the case may be, of the same service within a 
country or between different countries. 
In fact, there are services which are Intended for and 
rendered to households, but are sometimes classified 
in the collective consumption of general government. 
This anomaly is due to the institutional structure In the 
different countries, and means that services such as 
health, education, culture, entertainment, etc. are not 
recorded according to uniform principles. 
However, the discrepancies noted in the treatment of 
services in education, culture, entertainment, etc. have 
no adverse effect on the real comparison between the 
various countries. 
As regards health, the convention adopted by Eurostat 
has been used here. This means that health services, 
whether collective or individual, which are effectively 
provided to households by general government are in-
cluded in the consumption of these households. There-
fore, the collective consumption of general government 
Includes the current administrative operating costs of 
government health services. 
The surveys on private consumption and the collective 
consumption of general government have been organ-
ized to take account of the new composition of these 
sub-aggregates. 
It should be specified that gross fixed capital formation 
is the third sub-aggregate for which prices have been 
collected. For the last two uses, namely changes in 
stocks and the balance of exports and Imports of goods 
and services, no price surveys have been carried out. 
The real values are calculated on the basis of price 
ratios derived from the official exchange rates of the 
national currencies. 
Each of the three uses covered by the surveys is broken 
down in as much detail as possible, not only in order to 
identify the basic goods, services and costs for which 
basic parities will have to be calculated, but also to de-
termine the weights to be applied to these parities. 
2. CLASSIFICATIONS 
2.1. PRIVATE CONSUMPTION 
2.1.1. Classification of the purposes of consumption 
The aggregate 'collective consumption of private non-
profit institutions' is not recorded separately in all 
countries. Moreover, when it is distinguished, it is very 
small or even negligible due either to the very limited 
activities of private institutions in these countries or to 
the underestimation of these activities. In this study it 
is combined with final household consumption. Both 
aggregates constitute the private consumption which 
is, however, broken down according to the classifi-
cation of the purposes of household consumption. 
An analysis of prices by purposes of consumption im-
plies a classification of these purposes and the choice 
of a sample of goods and services to be observed. 
See ESA, 2nd editlon, 1979, p. 54 and the SNA manual, pp. 110 and 111. 
See their definitions in Chapter 1.1. 
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The classification adopted includes eight main pur-
poses, each identified by a one-digit code (from 1 to 8), 
which are subdivided into a number of purposes (two 
digits). Whereas certain purposes are not broken down, 
many others are subdivided into increasingly detailed 
sub-purposes (up to five digits). 
The 'purposes' and the main purposes of the classifi-
cation correspond to those used in the United Nations' 
system of national accounts (SNA). For main purposes 
1, 3, 6, 7 and 8, the layouts match on a one-to-one basis 
as far as the three-digit headings (sub-purposes). Thus, 
the requirements of national accounts have been incor-
porated even at this stage of the study. However, in 
order to define better the actual situation regarding 
households' purchase prices, it seemed appropriate to 
follow the SNA recommendations in greater detail and 
to break down the purposes as far as possible. 
The result was successive subdivisions such as: 
2 Clothing and footwear 
2.1 Clothing including repairs 
2.1.1 Clothing and accessories 
2.1.1.1 Men's clothing 
2.1.1.1.1 Men's outer garments. 
Each of these headings corresponds to a group of prod-
ucts which may be similar or very different but serve 
the same kind of purpose; and each group includes the 
succeeding one (in the breakdown and not in the order 
in which the headings are presented). 
The final subgroup (designated by the expression 'basic 
heading') in a series of subdivisions is not itself a 
single commodity. Men's outer garments, for example, 
can be analysed according to the part of the body 
which they mainly cover, the protection which they are 
supposed to ensure (against cold, rain, etc.), the way in 
which they are made, the size or many other criteria. All 
of these kinds of classification should be identified in 
the participating countries, where they exist, so that a 
rational and balanced choice may be made of 'men's 
outer garments' to be included in the survey. It would 
obviously be difficult (if not impossible) to work out very 
detailed breakdowns using entirely unambiguous cri-
teria. 
The list that would be drawn up on the basis of very de-
tailed breakdowns would be the exhaustive list of the 
products included in the consumption of households. 
Even if this were possible, because of the cost of the 
survey and the fact that certain products cannot be 
found in more than one country, one would be forced to 
work with only a reasonable finite number of products. 
2.1.2. List of products: selection and definition 
Two main concerns in drawing up the list of products 
were: 
1. To take account of the specificity of African con-
sumption; 
2. To ensure that a number of products were compa-
rable with those listed by Eurostat or recommended 
by the United Nations so that a comparison of 
purchasing powers might be made at world level. 
A draft list of products was prepared by the ICP ex-
pert responsible for the French-speaking countries 
in Africa. This draft was examined by the countries 
taking part, who amended it 
(i) by deleting certain products which could not be 
found in more than one country; 
(ii) by adding new products which were more typi-
cal of African consumption; 
(Mi) by tightening definitions which were so broad 
that, depending on the way in which they were 
interpreted, they might cover different things in 
different regions (within the same country) or in 
different countries; 
(iv) or by broadening descriptions under which the 
number of prices recorded would have been too 
small (and thus of no interest); 
(v) finally, by grouping together within one basic 
heading of the classification of purposes cer-
tain products which come under different basic 
headings. 
This last change has no effect on either the number 
or the description of the products to be surveyed. It 
only affects the product codes, since it is in effect a 
revision of the classification by regrouping several 
basic headings into one single heading. This was 
necessary because the consumption expenditure of 
households in Africa is not broken down to a very 
detailed level. 
The price surveys were carried out first of all in the 
seven French-speaking countries, where a list of 721 
products was used. Then, in order to organize price 
surveys in the English-speaking countries, it became 
apparent that this list would have to be extended to 
include 47 products identified only in these coun-
tries and delete 62 products which could not be 
found there. 
For the 15 countries, therefore, there is a list of 768 
products from amongst the most widely known of 
those covered by the different basic headings, each 
of which can be identified in at least two countries. 
This last criterion for selecting the products is es-
sential for the calculation of basic parities. 
Each product In this list Is given an alphanumeric 
code, whose numeric radical is the code for the 
basic heading which it represents. 
It is described in precise or general terms depending 
on the ease with which It can be identified in the 
field. All the characteristics are set out by which the 
same product (in all the countries where it exists) or, 
failing that, similar and comparable products can be 
identified: name, weight (or volume), type of pack-
aging, colour, number of units, composition, brand, 
origin, price reference unit. For margarine, for ex-
ample, the following details are given: 100% vege-
table; packaging: aluminium foil; price per 250 grams 
of margarine. 
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But in order to take account of the diversity of products 
and their scarcity in the participating countries, in most 
cases it was necessary to draft 'open' descriptions for 
the national investigators to complete and define more 
precisely according to the characteristics actually ob-
served. This was the case with 'fresh, pasteurized, salt-
ed butter (code 115.1.C), with less than 10% salt, pack-
ed in metallic paper, weighing approximately 250 
grams', where the investigators were asked to 'indicate 
the brand and origin'. This was also the case with '72% 
household soap (code 451-1), containing no perfume, 
with approximately 62% fat and 28% moisture content, 
In 500-gram bars', where the exact moisture and fat 
content had to be specified. Numerous other examples 
could be given. 
(ii) and within these items, the specifications observed 
for the product under consideration were noted in 
detail. The sub-items thus obtained have alpha-
numeric codes with a numeric ending, and more 
detailed descriptions (except for the first sub-item 
where the final digit zero is implicit). 
One example, among many, of the breakdown of an 
item is that of '(1110.1.1) refined honey', for which the 
price per 500 grams was requested but which was in 
fact found in packs of 
500 grams (1110.1.i) 
400 grams (1110.1.11) 
200 grams (1110.1.¡2) 
and 900 to 1 000 grams (1110.1.13). 
As for the price reference unit, it is important to note 
that numerous goods have the same characteristics 
from country to country except for the quantity: the in-
vestigators had to convert their prices to the same unit 
(kilogram, litre, etc.). 
For various reasons a particular product recorded in the 
survey in a particular country was sometimes markedly 
different from that specified on the list of 768 products. 
In some cases, the required product was found to exist 
in several varieties with regard to a particular charac-
teristic. Each of these cases was examined and led to 
the following solutions: 
Thus 170 new items and sub-items were added to the 
list. An item consists of an alphanumeric code with an 
alphabetic ending, a title (name of the product) and de-
scription (definition of the product). It should be re-
membered that a sub-item is a variant of a particular 
product. 
For the sake of simplicity, the word 'product' will, for 
the rest of this report, be used to designate goods or 
services as described in an item or sub-item in the list. 
The definitive list, revised and corrected after com-
pletion of the surveys, covers 938 products. 
(i) within a basic heading, items which applied to only 
one country were deleted whereas new items were 
added when necessary; 
The table below shows the breakdown of the products 
in the lists used for the surveys, and in the definitive 
list, among the eight main purposes of consumption. 










Food, beverages and tobacco 
1.1 Food 
1.2 Non-alcoholic beverages 
1.3 Alcoholic beverages 
1.4 Tobacco 
Clothing and footwear 
Rent, power, fuel 
Furniture and furnishings 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Recreation, entertainment, educa-
tion 
Other goods and services 
Total 
















































































































Minus: products Identified only in French-speaking countries. 
Plus: products identified only In English-speaking countries. 
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2.2. COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT 
2.2.1. Categories of production costs 
In the African countries taking part in the survey of pur-
chasing power parities, collective consumption consti-
tutes on average 18% of the gross domestic product. 
Since the services provided by general government are 
not sold at market prices, they are evaluated for pur-
poses of national accounts on the basis of the costs in-
curred in providing them. This means that purchasing 
power parities cannot be calculated by comparing 
multilaterally a number of prices collected on the mar-
ket, as for consumption of households and gross fixed 
capital formation, instead, an approach must be sought 
which involves analysing and recording production 
costs (input approach). 
These production costs can be divided broadly into 
three categories: 
1. Compensation of employees; 
2. Intermediate consumption;1 
3. Consumption of fixed capital; 
which could have been analysed according to a classifi-
cation based on primary expenditure purposes (general 
services, national defence, education, health, etc.) or 
according to an analytical nomenclature of public 
finance. But none of these breakdowns really corres-
ponds to the requirements of the ICP. It is more appro-
priate to define the contents of each cost category 
(which amounts to drawing up a classification accord-
ing to basic costs) and then work out a sample of repre-
sentative, comparable and observable costs. 
2.2.2. Compensation of employees 
The sums which government bodies spend on the com-
pensation of their employees are by far the greatest 
part of their total costs in African countries: on average 
65%, or almost 12% of the gross domestic product. For 
this reason, attention has been concentrated on this 
important cost category. 
Definition 
The total expenditure of general government on the 
compensation of its employees includes all payments 
in cash and in kind in remuneration for the work of its 
wage-earners during a given period (cf. SNA 7.11-7.18). 
Compensation of employees is broken down into: 
(a) Gross wages and salaries; 
(b) Employers' actual social security contributions; 
(c) Imputed social security contributions. 
(a) Gross wages and salaries (i.e. before the deduction 
of tax and employees' social security contributions) 
cover: 
(I) Basic wages and salaries as per salary scale; 
(ii) Various other payments over and above the ba-
sic salary which vary considerably from country 
to country (they may amount to as much as 30% 
of total expenditure on an employee) and con-
sist in general of: 
• family allowances (for the purposes of Inter-
national comparison, this is generally taken 
to cover a married employee with two depen-
dent children), 
• housing allowances, 
• the 13th month, 
• holiday or end-of-year bonuses, 
• overtime, 
• other bonuses; 
(Ml) Many other kinds of benefits such as commis-
sions, tips, special work, transport allowances, 
remuneration in kind supplied free or reduced 
prices in the form of food, fuel, housing, medical 
benefits, etc. 
(b) Employers' actual social security contributions con-
sist of the payments made by general government 
bodies to insurance agencies for the benefit of their 
employees. These payments cover contributions in 
respect of retirement pensions and insurance 
against the risk of sickness, accident and disability, 
and are calculated on the basis of the schemes in 
operation in the various countries. 
(c) Imputed social security contributions represent the 
counterpart to social benefits paid directly by gen-
eral government to employees or former employees, 
i.e. benefits not connected with a contributory 
scheme. 
In the general government sector, the employees are 
remunerated under a system of salary scales. These 
scales are in general fairly comparable from one 
country to another, each comprising a number of gra-
des which depend on the various levels of education 
(categories A, B, C, D in general) and within the grades 
a number of steps which vary according to the admin-
istrative regulations in the different countries. 
The jobs to be included must represent standard occu-
pations which can be found in all the countries con-
cerned, involving more or less the same qualifications 
and tasks. They must also be representative of a group 
of similar occupations: for example, the engineer rep-
resents all young university graduates (agronomists, 
economists, lawyers) who are public servants. In addi-
tion, they must cover all levels of education and all the 
sectors of general government where the various main 
functions are carried out: the messenger and the 
labourer, for example, represent on the one hand the 
first level of education, while on the other hand, for the 
'general public services' category, they are represen-
tative of the jobs at this level in both central and local 
government; they are equally representative, the one of 
administrative staff and the other of blue-collar wor-
kers. Furthermore, for any given job — for example a 
secretary/shorthand typist — the grade must be chosen 
which best represents the whole career bracket. 
These considerations apply, of course, to all the jobs 
selected. 
See definition In 2.2.3. 
21 
Classification of occupations 
In classifying the various occupations selected, two cri-
teria can be used: 
(a) The purpose, i.e. the type of work carried out. There 
are three main categories of purpose, namely gen-
eral public services, health and education; 
(b) Level of education. Four are taken into account: 
(i) first level (primary school, giving basic instruc-
tion), 
(ii) second level (middle school, vocational school, 
leading to a lower secondary leaving certificate), 
(iii) third level (secondary education, leading to ad-
vanced-level school leaving certificate), 
(iv) fourth level (university education, leading to a 
degree or doctorate). 
The table below shows the occupation adopted cross 
classified by level of education and purpose. 











5. Maintenance electrician 
6. Secretary/shorthand typist 
7. Office clerk (lower secondary certificate) 
9. Office worker (advanced-level leaving certi-
ficate) 
10. Bookkeeping clerk (advanced-level leaving 
certificate) 
11. Draftsman (civil engineering-agricultural 
engineering) 
14. Civil engineering 













17. Lower secondary 
teacher 
18. Upper secondary 
school teacher 
1 European Centre for Training Statistician-Economists in the Developing Countries. 
2.2.3. Intermediate consumption and consumption of 
fixed capital 
The collective consumption of general government is 
made up of the compensation of employees together 
with the consumption of fixed capital and Intermediate 
consumption. 
Intermediate consumption, in this case, refers to the 
goods and services consumed by the various branches 
of general government; there are market goods and ser-
vices. It is normal to deduct from the total value the 
value of sales of market goods and services and of the 
market goods and services produced by general govern-
ment, and to add other current expenditure connected 
with the running of general government. 
Consumption of fixed capital corresponds to the depre-
ciation of fixed capital stock held by general govern-
ment. Generally, this consumption is not evaluated very 
precisely in the various countries, but a reasonable esti-
mate would be approximately 3% of the total (i.e. 0.5% 
of the GDP). 
All things considered, it appears that the purchase of 
market goods and services represents almost all the 
balance of total collective consumption after the com-
pensation of employees. 
For all these reasons, the second and third cost catego-
ries are assimilated under the one heading of interme-
diate consumption and are given only one parity for the 
purposes of the ICP. 
One way of determining this parity would be to follow 
the method used for the final consumption of house-
holds and gross fixed capital formation. Intermediate 
consumption would be broken down into groups with 
known values, and a sample of representative products 
(duly defined and described) would be drawn up. The 
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prices of these products would be recorded, taking ac-
count of the various and complex conditions under 
which they are purchased by general government. It is 
easy to see the difficulties of such a survey, for the 
prices have to be obtained from the general government 
bodies as purchasers or from sources of supply. 
In the latter case, some pieces of information already 
recorded in the case of the final household consump-
tion or gross fixed capital formation would be obtained 
once again. 
In fact, we opted for a solution which was simpler and 
quicker, with a workload in proportion to the precision 
of the results achieved. This consists of recording for 
the intermediate consumption groups certain (available) 
price ratios for products included in the corresponding 
groups for either the final consumption of households 
or gross fixed capital formation. 
The main groups of products are as follows: 
(I) food; 
(ii) clothing and footwear; 
(iii) energy products; 
(iv) maintenance expenditure; 
(v) stationery; 
(vi) rents; 
(vil) transport and communications services; 
(viii) other services n.e.c; 
(ix) non-electrical equipment and supplies; 
(x) electrical equipment and supplies; 
(xi) transport equipment; 
(xii) building and civil engineering work. 
It should be noted that in the intermediate consumption 
of general government durable goods are also included 
which ought by their nature to be classified with fixed 
capital goods. These are durable goods bought by the 
armed forces; military equipment (navy, army and air-
force weaponry), buildings for military purposes (apart 
from accommodation for servicemen's families) and 
civil engineering works for military purposes. 
2.3. GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GFCF) 
2.3.1. Classification of GFCF 
For the purposes of this study, gross fixed capital for-
mation is divided into two categories of new goods and 
services: firstly, equipment, and secondly, construction 
and civil engineering. The value of each of these in 
GFCF is taken to be the value of purchases less sales 
of second-hand assets and rejects of the same kind, the 
cost of other incorporated goods and services and 
costs incurred in the transfer of ownership of the prop-
erty under consideration. 
The expenditure on land and plantations development, 
orchards and vineyards is included here in the value of 
civil engineering, whereas demolition costs are includ-
ed In the value of construction or other work carried out 
on the same sites. 
Breeding stock and dairy animals and similar livestock 
are not explicitly included in either of these categories. 
In the participating countries little is known about over-
all changes in such livestock. However, estimates indi-
cate that they can reasonably be considered to be 
negligible. 
The goods In which the producer units invest are classi-
fied according to Eurostat's NACE/CLIO R.I. 26 nomen-
clature, quoted in the following paragraph. (Certain 
headings in this nomenclature have been amalgamated 
to take account of the pattern of investments in the 
African countries. Also, new expressions have been 
used to designate the headings created for the pur-
poses of this survey.) 
In this study, tangible assets are considered to be pro-
duced by six distinct branches of activity. The classifi-
cation used therefore comprises six main groups: 
(i) Non-electrical machinery and equipment; 
(ii) Electrical machinery and equipment; 
(Mi) Transport equipment; 
(iv) Dwellings; 
(v) Non-residential buildings; 
(vi) Civil engineering works. 
Each of these main groups is allocated a three-figure 
code. The group is then subdivided into other groups 
(four-figure code) and then into basic headings or sub-
groups. 
Classification of gross fixed capital formation 
3.1 Equipment 
3.11 Non-electrical machinery equipment 
3.111 Products of metals processing, structural metal 
products and products of boiler-making 
3.111.1 Products of metals processing and structural 
metal products 
3.111.2 Products of boiler-making 
3.112 Tools and finished metal goods, office furniture 
3.113 Agricultural machinery and tractors 
3.114 Machine tools for working metal 
3.115 Equipment for mining, metallurgy, building and 
civil engineering 
3.116 Machinery for various industries, packaging 
and rubber-working machinery 
3.116.1 Textile machinery 
3.116.2 Machinery for the food, chemical and pack-
aging industries 
3.116.3 Machinery for working wood and paper, laundry 
equipment 
3.117 Other machinery and mechanical equipment 
3.118 Office machinery and data-processing equip-
ment 
3.119 Precision machinery and optical instruments, 
photographic equipment 
3.12 Electrical machinery and appliances 
3.121 Electrical equipment including lighting equip-
ment 
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3.122 Electrical appliances for industrial use 
3.13 Transport equipment 
3.131 Motor vehicles and engines 
3.132 Other transport equipment 
3.2 Construction and civil engineering, including 
demolition work 
3.21 Dwellings 
3.22 Non-residential buildings 
3.23 Civil engineering works 
2.3.2. Equipment goods 
Two basic criteria governed the list of products for 
which prices were to be recorded, namely represen-
tativeness and identity. This list is a representative 
sample of all equipment included in gross fixed capital 
formation in the participating countries. 
The overall representativeness results from the repre-
sentativeness of each subgroup (or basic headings) and 
the representativeness of each investment purpose. 
Each subgroup may be considered to be fairly repre-
sented by one or more equipment purposes (or pur-
poses of use of the goods concerned). For example, in 
the price surveys the subgroup 'machinery for food, 
chemical and packaging industries' included only six 
types of machinery to be priced, namely: homogenizers, 
bakers' kneading machines, pastry mixers, bread ovens, 
meat mincers and filler corking machines. 
On a more detailed level, care was taken that each type 
of equipment, i.e. each equipment purpose selected, 
was represented by a given number of described prod-
ucts. 
The descriptions emphasized the characteristics which 
can identify exactly the same machinery and equipment 
from one country to another. But if this identity con-
dition cannot be fulfilled, simple comparability is allow-
ed in order to take account of the economic disparities 
and the differences in sources of supply for tangible 
assets. This solution, which requires that only the main 
technical characteristics should be the same, gives 
greater flexibility in the choice of products and thus 
makes it possible to achieve a greater degree of 
representativeness. 
The main technical characteristics refer largely to per-
formance data (capacity, speed, power, size, output, 
etc.). Operating details (hydraulic controls, number of 
speeds, type of energy used, etc.) and data relating to 
the quality of the machinery (quality of steel, weight of 
the machine, precision of the work) are less strict and 
may be interpreted more flexibly. 
There is always a certain amount of conflict between 
identity, comparability and representativeness, and the 
final choice of a certain make and model of machine is 
often the result of a compromise. 
Nevertheless, thanks to the binary approach, it is not al-
ways necessary to seek compromise solutions. Two-
country parities relating to a given product may be cal-
culated as soon as average prices for at least two coun-
tries are available. 
A hundred products are described on survey sheets. In 
most cases, each description is illustrated with a pho-
tograph of the standard product to be observed. 
To be precise there are: 
76 items of non-electrical machinery and equipment; 
15 items of electrical machinery and equipment; and 
9 items of transport equipment. 
2.3.3. Construction and civil engineering 
Construction and civil engineering constitute the sec-
ond main section of GFCF. There are three broad cate-
gories corresponding to the main uses of civil engineer-
ing and construction, namely: 
(i) dwellings: single-family and multi-family; 
(ii) non-residential buildings: agricultural, industrial, 
for market services and non-market services; 
(iii) civil engineering works. 
When identity and comparability are a prime concern, 
one of the main problems with an international compa-
rison of the prices of buildings and public works is the 
fact that identical or comparable structures cannot be 
found in several countries. 
This difficulty is obviated by adopting the 'standard 
structure method' which consists of defining a fictional 
building or structure and evaluating its price. The same 
construction plan, with a detailed descriptive bill of 
quantities, was thus used in all the countries con-
cerned. 
Each final structure may be considered as a group with-
in which subgroups are clearly defined and described, 
since a 'standard' bill of quantities includes many dif-
ferent chapters relating to earthworks, foundations, 
masonry, joinery, painting, framework, etc. 
Each of these chapters includes a number of items, 
each defining a phase in the construction, i.e. precise 
descriptions of construction work and operations to-
gether with the necessary materials. Roofing, for ex-
ample, is thus defined as the result of work (manpower) 
using corrugated iron sheets, nails, mastic, etc. (ma-
terials). 
The description of each phase culminates in the fixing 
of a quantity. 
The quantity may be, for example, a square metre of 
wall constructed in a precise manner with particular 
materials, a kilogram, a cubic metre or a linear metre of 
a certain part of the construction. It is for this quantity 
that a unit price must be worked out to include all the 
costs involved in building the element concerned. 
The unit prices for any particular element are entirely 
comparable from one country to the other, although the 
materials used are not identical. 
As far as the materials used are concerned, the stand-
ardized sizes found in the various countries may be dif-
ferent from those indicated on the bill of quantities. 
Each country records those which are closest to the 
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common descriptions. The same applies to sizes of 
doors, windows and other joinery work. The materials 
used may also vary from one country to another. 
In any case, it Is important to note that according to the 
study carried out by Eurostat on the structure of inputs 
in the construction industry, the cases where the defi-
nitions need to be interpreted with some flexibility In 
order better to take account of certain national peculi-
arities constitute a relatively minor part of the overall 
cost of construction. 
In all other cases, i.e. almost all the value of a parti-
cular construction, the quantity and quality of the ma-
terials to be used and the volume of the work to be car-
ried out are the direct results of certain physical laws 
which are the same in all countries. 
The list of structures covered is as follows: 
Dwellings: 'detached houses' (managers)/semi-de-
tached 'village houses'. 
Non-residential buildings: shed, 
office block, 
primary school, 
hospital ward block. 




in this case made up of all the products which have the 
same use or very similar uses, which are therefore very 
close in terms of the criteria used and which have virtu-
ally the same parities. 
The sample list used in the survey in the different coun-
tries would be made up of representatives (one per 
class) of the equivalence classes. 
It is clearly very difficult to work out and to define the 
criteria for establishing equivalence classes. 
But it is generally assumed that such criteria are impli-
citly used in drawing up a sample list by selecting prod-
ucts whose representativeness in the various regions 
(i.e. the relative importance in the consumption habits 
of households In the different regions of a country) is 
known. 
Each product in the sample list, taken as representative 
of a class of products, is allotted a coefficient which is 
simply the weight of the whole class within the basic 
heading concerned; the weights have been sent by the 
participating countries. 
3. PRICE SURVEYS 
3.1. PREPARATORY WORK 
2.4. WEIGHTINGS 
A breakdown of the gross domestic product according 
to its main uses gives the weights needed for calcu-
lating global parities. More generally, the breakdown of 
an aggregate into sub-aggregates determines the 
weightings to be attributed to the parities for these sub-
aggregates in order to obtain the parity for the aggre-
gate itself. The participating countries have provided 
statistics used to calculate these weights. Where they 
have not provided weights themselves, the basis is the 
nominal value of the GDP in 1980 together with a de-
tailed breakdown of its uses according to the appro-
priate classifications. 
In order to calculate the parities for the basic headings 
of private consumption — in the context of the com-
parison between African countries — the principle 
adopted was that the list of products observed consti-
tutes the optimum detailed breakdown of private con-
sumption. This means that, subject to a combination of 
unambiguous criteria, continuing the subdivision of 
consumption purposes beyond the basic headings 
would lead to the ideal list of all products. 
This list would be exhaustive, being an inventory of all 
the products which go to make up private consumption. 
In addition, for any country, the exact parity for a basic 
heading would not be significantly different from the 
average parity for the sample products in this basic 
heading. Finally, within any basic heading, for any 
country, it would be possible to define unambiguous 
classes of equivalent products. An equivalence class is 
3.1.1. Nature of work 
The preparatory work for these surveys was carried out 
at Eurostat level by a team of European officials and 
African experts. It involved mainly working out survey 
methods, drawing up the classifications of final uses, 
the lists of products to be observed, materials for the 
surveys and other data acquisition documents (survey 
booklets, transmission sheets for sending data from 
the various countries to Eurostat, etc.). 
Numerous exploratory missions were carried out in Afri-
ca by members of the team. Visits were made to the 
national statistical institutions to find out what data 
was already available on national accounts, family bud-
get surveys and price surveys and indices related to 
African households consumption and to ascertain the 
availability on the market of certain goods and services. 
3.1.2. Working documents 
All the information gathered, along with the experience 
acquired by Eurostat in studying purchasing power pa-
rities, was used to draw up the documents which were 
then examined by the national officials responsible for 
the ICP. The discussions on these documents led to the 
adoption of identical survey methods for all the coun-
tries concerned. 
For the survey on the final household consumption, the 
methodology involves splitting up each country into 
large uniform economic regions within which rural and 
urban zones are designated. 
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The methodology is explained fully in four notes cover-
ing respectively the general outline of the international 
comparison project, the calculation of average prices 
and the collection of prices for seasonal products, the 
calculation of purchasing power parities for fixed capi-
tal goods, and for collective consumption of general 
government. 
Separate documents cover the nomenclature used, the 
classification of the purposes of household consump-
tion, supplemented by the list of products to be ob-
served (each product being duly described and allo-
cated an alphanumeric code), the nomenclature for 
gross fixed capital formation, the sample list of items 
of equipment and of construction and civil engineering, 
and, finally, the breakdown of the collective consump-
tion of general government by purpose and cost com-
ponent. 
The survey material was composed of record and Infor-
mation sheets. The first type of sheet is for the re-
peated surveys to collect the current prices of products 
for use in households. It is in fact a questionnaire made 
up of four booklets, each page of which is to be used 
for one product. 
The code (alphanumeric) is given along with the name 
and description of the product. There are also seven 
columns on each page for recording the product identi-
fiers: place of observation (survey zone and centre, type 
of point of sale, code of the point of sale), charac-
teristics (observed price, quantity, brand) and a column 
for enumerators' comments. 
The second type is for transmitting the data to Euro-
stat. 
The average national prices calculated by the various 
countries using certain methods are transmitted on the 
appropriate sheets. 
Other information is recorded on different documents: 
(i) the comparative table for salaries in general gov-
ernment; 
(ii) the supplementary questionnaire covering prod-
ucts consumed by households which have not 
been included in a specific survey; 
(iii) the table of weightings to be used for calculating 
purchasing power parities. 
3.2. METHODOLOGY AND HOW THE SURVEYS 
WORKED IN PRACTICE 
The survey on the prices of the consumption of house-
holds was carried out according to a poll method which 
involved dividing up each country into uniform econo-
mic regions, designating the urban and rural survey 
centres and choosing numerous points of sale. 
The number of regions varied In most cases from five to 
eight. The various countries were divided up taking ac-
count of regional consumption habits, the availability 
of basic goods and economic and social peculiarities, 
since these are factors In the rarity of certain products 
and in the pattern of prices. Care was thus taken to de-
fine uniform zones so that they each corresponded with 
a whole number of administrative provinces, economic 
regions or household survey regions. However, where 
such a division could not be considered significant, the 
country was not divided up. Such was the case with 
Botswana, Zambia and Zimbabwe. 
The urban-rural dichotomy was given prominence wher-
ever it was possible to distinguish the consumption 
habits within the regions according to the type of sur-
vey centre. This was the case in 10 countries out of 15, 
where a distinction was made between large provincial 
towns and rural centres. 
It was, in any case, established that the survey plan 
was drawn up in each country to take account of com-
mercial distribution patterns within the national terri-
tory and the resulting variability of prices. In order to 
gain a clearer picture of these variations, prices were 
recorded at different points of sale where, among other 
factors, price levels can be explained by the relative 
size of the stocks sold and the rate of stock turnover, 
i.e. the number of households using these points of 
sale. 
The following classification was used in many coun-
tries (excluding those where it does not reflect ad-
equately the existing commercial structure): large 
stores, supermarkets, independent specialist shops, 
markets, grocers' shops, small shops, others. 
It should be noted that the manual explaining the clas-
sification of the purposes of household consumption 
and the list of products to be observed is also a ques-
tionnaire. In fact, for each product the following in-
formation is required: regional representativeness 
(column R), regional seasonality (column S), type of 
price1 (column P) and the representativeness according 
to purpose2 (column r). These four items of information 
were used to distinguish the products according to the 
appropriate price collection procedure and prepare the 
relevant questionnaire (e.g. the supplementary ques-
tionnaire). 
Recorded price, officially approved price, free market price not 
recorded. 
This is representativeness within a basic purpose, i.e. amongst the 
products (from the sample list) which represent the same basic 
heading (of the classification). 
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The table below shows the survey plan used in the 
various countries (excluding points) 



















































































:not specified: these countries have not indicated the exact num-
ber of centres (urban and rural) In which the surveys 
were carried out. 
The teams of investigators visited the major towns, sec-
ondary centres and villages selected for the surveys, 
following wherever necessary the timetable of weekly 
markets. The fact that the same team covered all the 
survey centres in one or more regions guarantees the 
comparability of results. 
Although they used different procedures, other coun-
tries (such as Senegal) were just as strict in their 
methods; different teams were responsible for one-
centre surveys in the main towns and for combing the 
other centres, but they all followed instructions which 
were specially designed to avoid any distortion in iden-
tifying the products to be covered. 
One special case should be noted, namely Ethiopia, 
where, as regards the final consumption of households, 
the ICP operation was only one aspect of a nationwide 
survey covering a more extensive list of prices than that 
of the ICP. 
In shops the prices were simply read from the labels or 
the sales staff were asked; only in rare cases was there 
scope for bargaining. On the other hand, in the markets 
where bargaining was more or less systematic, enumer-
ators were asked to bargain and buy the product if 
necessary. 
As far as food was concerned, this latter method had to 
be used In most of the countries concerned in order to 
overcome the salesmen's reticence or even refusal to 
submit to an enquiry 'for nothing'. This procedure was 
necessary if the goods were to be weighed. Therefore, 
each price recording operation comprised three stages: 
(i) the value was recorded (with bargaining if neces-
sary); 
(ii) the product was picked up (possibly purchased); 
(iii) the quantity was recorded (weighed or volume 
measured). 
Preparation of survey documents 
In addition to the survey booklets prepared by Eurostat, 
all the countries concerned drew up and used certain 
documents ranging from lists of products grouped by 
purpose and type of points of sale to instructions for in-
vestigators. 
Training of investigators 
Although in most cases the investigators were recruited 
from experienced agents who were used to working on 
the price surveys required for calculating the cost of liv-
ing indices, they had to be trained over a period of two 
to seven days on the specific features of the ICP sur-
vey. 
During this training, particular emphasis was laid on 
the importance of the definitions and descriptions of 
products and the manner of conducting the price re-
cording operation at the various points of sale. 
Timetable 
In many countries the dates originally agreed on for the 
surveys could not be adhered for various reasons. The 
French-speaking countries organized their surveys be-
tween February and May 1981, instead of during the 
first three months of 1981. In the English-speaking 
countries, the surveys which had been planned for the 
last three months of that year overran into 1982. Each 
national survey lasted approximately one month in the 
first group of countries and longer (one to two months) 
in the second group. 
it should be noted however that the differences in when 
the surveys were carried out had no effect on the calcu-
lation of parities or the comparability of results. In the 
following chapters, it will be seen that appropriate de-
flators have been applied to the national averages of 
observed prices in order to obtain the 1980 prices for 
which comparisons were required. 
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For Ethiopia the reference period for prices of final household con-
sumption in rural areas was May, June and July 1981 whereas in 
urban areas It was May 1981 to April 1982. 
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Technical difficulties 
The price survey on the final consumption of house-
holds which was initially considered to be merely a re-
petition of the usual collection of data for retail price 
indices, proved to be much more complex than ex-
pected. 
The main difficulty was the fact that the definitions and 
characteristics given for each article had to be scrupu-
lously adhered to in order to follow the comparability 
criterion. In many cases these definitions seemed 
inappropriate for use in African countries: they were 
often too precise and too technical, and that made the 
enumerators' work much more difficult. 
The second difficulty — which was overcome in some 
countries — was that of translating into national lan-
guages the names of foodstuffs available on the 
markets. 
The third difficulty which the enumerators came up 
against was the suspicion which vendors showed to-
wards them. In some countries, this was overcome by 
explaining to market vendors the purpose of the survey 
or by purchasing the products concerned. 
Logistic difficulties 
The number of centres and survey points selected 
depended on the organization both of commercial dis-
tribution within the country and of the statistical re-
sources (the existence or non-existence of regional ser-
vices). It did not depend, however, on the means of 
transport available to the enumerators to reach each of 
these places. 
In countries where communication systems are not very 
well developed, the investigators were keenly aware of 
the difficulties involved in travelling between points of 
sale which were a long way from one another. 
The second set of data covered all other figures neces-
sary for the comparison: 
(i) National accounts figures on gross domestic 
product and its main components; 
(ii) Weights for three uses on the basic heading level 
(household consumption, government consump-
tion and gross fixed capital formation); 
(¡ii) Compensation of government employees; 
(iv) Temporal price indices; 
(v) Population figures, total, regional and by zone 
(urban/rural); 
(vi) For household consumption, data on the regional 
level concerning the degree of representativity; 
(vii) Within each basic heading, the degree of repre-
sentativity of each product priced (for household 
consumption); 
(viii) Data on rents and prices for health services pro-
vided In a complementary questionnaire. 
Price data were sent to Eurostat on the transmission 
cards which allowed direct entry Into the computer. 
Two different transmission cards were available: card 1, 
containing all individual price quotations and card 2 
with the average prices. 
The booklets provided by Eurostat to countries with 
product specifications and space for noting prices col-
lected, accompanied by the relevant codes, could be 
used in most cases. However, it was a time-consuming 
task for countries to copy this information on to trans-
mission cards 1. Moreover, the methods used by coun-
tries to derive average prices were so different that 
Eurostat decided not to use the data provided on 
cards 2; for several countries no transmission cards 2 
were provided and the calculation of average prices 
was left to Eurostat. 
To summarize, the main difficulty for participating 
countries was the transcription of the data on to card 1, 
which turned out to be a very laborious task. This was 
also true of the calculation of average prices at least 
for those countries who carried out this calculation 
themselves. It may be expedient, in future, to leave this 
calculation to Eurostat, who can carry it out by com-
puter for all countries. 
4. BASIC DATA, TESTS AND REVISION 
4.1. TYPE OF DATA RECEIVED 
Two sets of returns were received from the participat-
ing countries for the comparison project. The first set 
of data concerned the prices collected during the sur-
veys. These data were sent to Eurostat through the 
transmission sheets envisaged for this purpose. These 
data covered the prices for the three main uses of GDP: 
(i) Final household consumption; 
(ii) Equipment goods; 
(Mi) Bills of quantities for construction and civil engi-
neering. 
4.2. EXAMINATION OF DATA BY EUROSTAT 
The data received were examined in very great detail by 
Eurostat, partly during bilateral contacts, and partly on 
the basis of the notes made by countries on the return. 
Revisions were made which will be described briefly 
and in general terms in this paragraph. 
(a) Final household consumption prices 
This part constitutes the bulk of information received 
because on transmission cards 1 individual price quota-
tions were recorded. Thus most of the time was devoted 
by Eurostat to a detailed examination of these data. 
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A first control was carried out In order to test whether 
the cards received were complete and well set out 
before sending them for punching. 
The punching format was as follows: 
(i) product code; 
(ii) regional code; 
(Mi) zonal code; 
(iv) outlet code; 
(v) price. 
Before punching these code numbers were checked on 
transmission card 1 and in some cases adapted to the 
distinctions which were used in the calculations after-
wards. 
All the computerized data were scrutinized very care-
fully with particular regard to the variability of the price 
quotations and the comments and observations made 
under column 8 of transmission card 1. 
The price variation of a given product was calculated 
systematically for each country and in some cases 
Eurostat was able to delete some of the price quo-
tations because of lack of comparability of the product 
specification taking into account comments provided 
by investigators or the outcome of further bilateral con-
tacts. One general remark should be made on the prod-
uct specifications. All countries followed product speci-
fications as closely as possible. However, In their com-
ments they very often indicated difficulties en-
countered during the field work. It is interesting to note 
that these comments gave rise to two different conclu-
sions: 
(i) For some products it turned out that the product 
was only found in one single country. These prod-
ucts were deleted. 
(il) In a great number of cases it turned out that the ori-
ginal product specification was not sufficient and 
on the basis of comments new products were cre-
ated; in most cases the original product was sub-
divided into two or more others. This creation of 
new products made it possible to ensure strict com-
parability of products for all countries which is an 
essential requirement for the comparison. 
For consumer products 170 new products were added 
to the list (see Table 1). It is difficult to draw other gen-
eral conclusions on this part of the revision work be-
cause in most cases the corrections only related to one 
country for a specific product and it is not possible to 
quote these cases in this context. 
The available price quotations constitute a very valu-
able set of data which can be used for other purposes 
than the estimation of average national prices. Eurostat 
therefore envisages using this information at a later 
stage, in particular to calculate regional or zonal dif-
ferences in price levels within each country. 
A second set of information related to the price data 
consisted of weighting factors for the calculation of na-
tional average prices. Two different factors were used 
as weights: population and consumption. 
Concerning the estimation of population by region and 
zone, no special difficulties need to be mentioned here 
(see Chapter III). For consumption, however, figures 
were estimated from the information provided in the 
questionnaire (column R). The estimation of these 
weighting schemes turned out to be very laborious, be-
cause it had to be done by product for all 15 countries. 
All data were stored on the computer for further use in 
the calculation of national average prices. 
A third set of data had to be set up in order to establish 
weights within basic headings. The information neces-
sary for this purpose was also included in the question-
naire, and especially column R which indicated the rela-
tive importance of a product within each basic heading. 
Finally, for each country and each basic heading a set 
of weights was set up covering each product priced 
within that basic heading. These data were also stored 
on the computer for further use. 
The global values of national accounts aggregates as 
provided by countries were used. 
The breakdown of gross domestic product and its uses 
Into basic headings was provided by countries respond-
ing to the questionnaire designed for this purpose. It 
was very difficult for most of the countries to provide 
the complete set of expenditure data at this very detail-
ed level of aggregation. For some countries data sup-
plied was derived from a recent family expenditure sur-
vey, the results of which became available only after 
some delay. Eurostat has examined the weights sent by 
the countries and, in some cases, had to make addi-
tional estimates for some components. The problems 
were most marked for government consumption and 
gross fixed capital formation. The approach adopted by 
Eurostat was to use import statistics (equipment 
goods) or other statistical proxies to complete this set 
of data. These estimates were made on the basis of 
material published by the country concerned or by Inter-
national organizations. 
For government consumption and gross fixed capital 
formation it was not possible to retain the proposed 
basic heading but a regrouping of components proved 
possible. For household consumption the price indices 
needed for deflation to a 1980 basis were mostly provid-
ed by countries but in some cases Eurostat made com-
plementary estimates on the basis of figures provided 
by those countries. For government consumption and 
gross fixed capital formation no price indices were 
used. 
(b) Equipment goods 
Equipment goods were described with the help of sever-
al technical characteristics so that they could easily be 
identified for the price survey. 
The technical characteristics mostly relate to perfor-
mance, to the method of working and to the machine's 
quality.1 The performance data are the most Important. 
1 See point 2.3.2. in Chapter II. 
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They are indeed absolutely essential, in the sense that 
they must be identical (or nearly so) in the countries 
concerned, whereas the other data can be interpreted 
with some flexibility. For most of the products further 
characteristics have also been defined stating exactly 
what accessories are to be included in the price, as 
well as the terms of sale and installation. 
All these characteristics are listed in a data form where 
each product is defined and this data form is the basis 
for the analysis of prices of equipment goods. The 
given characteristics were compared with the charac-
teristics of the product priced in the countries. 
If the given characteristics differed considerably from 
those of the priced product — and this especially con-
cerned the Important characteristics like performance 
or capacity — we had to ask the countries if they could 
price another model with characteristics closer to the 
defined model. If this was not possible we had to delete 
the product. For the analysis of prices, the amounts ex-
pressed in national currencies were converted into a 
common unit (US dollars) by using the exchange rate. 
Some large price differences could be explained by dif-
ferences in the technical characteristics, others by an 
error in the price collection. Where no correction was 
possible the price of the product in question was de-
leted. 
Finally we were able to retain (on average) 52 products 
and their prices whereas the average number of price 
quotations received from the countries was 79, and the 
proposed products about 100. 
(c) Bills of quantities for construction and civil engi-
neering 
The bills of quantities were based on a very detailed 
description of every single construction operation 
standardized to a given quantity expressed in metres, 
square metres or cubic metres. For all the individual 
items in the bills of quantities the countries provided a 
unit price (price per cubic metre of concrete for in-
stance) and then a total price. 
The unit prices provided by the countries form the basis 
for a price analysis in this field. Again the unit prices 
were first converted into a common currency in order to 
give a first comparison, and to eliminate gross errors, 
either at the level of the elementary item or at that of 
the different components in a building or in the whole 
project. Analysis of the unit prices enabled us to detect, 
on the one hand, errors as between countries, and on 
the other hand errors of assessment within the same 
country. For example, the price for one square metre of 
wall, where both the quality and the terms of construc-
tion are precisely defined for a given building, must not 
on the one hand vary excessively as between countries; 
inside any given country, on the other hand, the price 
for that wall must be pretty well the same as the price 
for an identical or comparable wall constructed in other 
buildings. 
This double check enabled us to correct a certain num-
ber of errors due not only to mistakes and to misinter-
preting of descriptions, but also to the fact that these 
latter were in some cases insufficient or inapplicable in 
certain countries; this was so even in spite of the pre-
cautions taken at the time when the specifications 
were drawn up. Many definitions, and consequently 
prices, were changed in the course of the operation; it 
was only through thorough analysis that we managed 
to separate the price differences due to errors from the 
true differences between countries. It would be too 
much to suppose that all errors were corrected in this 
way; but there is reason to suppose that, as regards the 
roughly 1 000 individual construction prices, any re-
maining errors will be self-compensating. 
Given the large number of individual items, and the 
wide value differences which there may be between 
them, for instance between a letter box and a concrete 
flagstone, the comparative analysis was concentrated 
first on the large items and then on the rest. 
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Chapter III — Average national prices 
1. INTRODUCTION 
In the framework of ICP, surveys were carried out to col-
lect prices for final household consumption, for equip-
ment goods as well as for the evaluation of bills of 
quantities for construction and civil engineering. For 
the last two sets of prices, the number of price quota-
tions for each product was very small and so the price 
provided by the country was considered as the national 
average price. But in the case of household consump-
tion, with over 900 products, some of whose consump-
tion shows high variations across the country, price 
quotations also varied considerably. For this reason the 
problem of calculating the national averages had to be 
considered. General guidelines were worked out con-
cerning the calculations of national average prices and 
sent to the countries to help them in preparing trans-
mission card 2. In these guidelines, the products were 
generally divided into three main groups: 
(i) Products with national or controlled prices, e.g. 
postage stamps, petrol, railway tickets, etc. 
For such products prices were expected to be re-
corded once only in the capital since it would be 
representative of the national average. 
(¡i) Products consumed evenly all over the country, e.g. 
rice, cassava in different forms and yam. Simple 
averages for such products would be sufficient. 
(Mi) Products with variable consumption: These prod-
ucts which formed the larger part of the survey 
needed more careful handling when calculating 
their national averages. 
In order to ensure the best possible estimation of natio-
nal average prices for the purpose of the price surveys, 
countries were divided into regions, and further Into 
urban and rural zones. This subdivision of the countries 
was done by taking into account consumption struc-
tures and behaviour of consumers, so that it was pos-
sible to ensure both a high degree of homogeneity and 
representativeness. In the price surveys the regional 
differences as well as urban and rural zones were taken 
into account and in each zone prices were collected in 
different centres. A complete picture of the organi-
zation of the surveys is given in Table 3 of Chapter II. 
2. WEIGHTS 
For the products belonging to the third category above, 
it was necessary to examine how national average 
prices could be calculated and in particular to what 
extent weights could be used. 
In principle two types of weights are possible, one 
based on population and another on expenditure data. 
Before examining in detail the different weights used it 
is necessary to describe briefly the several stages. 
For the majority of countries prices were collected: 
(i) in rural centres; 
(ii) in urban centres; 
(Mi) rural and urban centres constituting regions; 
(iv) regions were combined in order to form the whole 
territory of the country. 
In order to calculate averages, different stages had to 
be followed for the average price of a product: 
(i) average of rural centres; 
(ii) average of urban centres; 
(Mi) average for the region; 
(iv) national average. 
For the calculation of average centre prices from the 
price quotations no weights were applied because of 
lack of data; average urban and rural prices are un-
weighted arithmetic averages. 
Next, the calculation of average prices of each region 
from rural and urban average prices could be done in 
two different ways: on the one hand as an unweighted 
arithmetic average and on the other hand as a weighted 
arithmetic average using population as weights. How-
ever, it is necessary to point out that population data 
for each region broken down Into rural and urban zones 
are almost non-existent for some countries. Figures of 
consumption broken down by rural and urban zones are 
completely lacking. Finally, average regional prices can 
be aggregated according to three methods: unweighted 
arithmetic average, a population weighted arithmetic 
average or a consumption weighted arithmetic average. 
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(a) Population weights 
Population figures for 1980 broken down by region and 
by zone (rural and urban) have been estimated for some 
countries from available data. However, in most coun­
tries the population census for a recent year was not 
available as can be shown in the table below. But for 
most of those countries that had recent figures it was 
difficult to obtain urban and rural zonal estimates for 
each of the regions. Only 3 countries out of 15 really 
had acceptable current population data but reasonable 
estimates could be derived for four other countries that 
had had a population census between 1976 and 1978. 
the basis of the following hypothesis concerning the 
frequency of consumption per week: 



























1 time a day 
Frequency per week 
14 times a week 
7 times a week 
3 times a week 
1 time a week 
As shown in this table, the qualitative classification is 
converted into a frequency per week, which is consid­
ered as the quantity of products consumed in a given 
region. 
The application of this procedure can be illustrated by 
giving an example for a given product and four regions 
A, B, C and D, for which the following frequencies were 
provided: 
(b) Consumption weights 
Another method for calculating average prices is to use 
consumption-based weights. Surely the use of popu­
lation data means that consumption per capita is sup­
posed to be more or less the same in all parts of a 
country — which does not correspond to reality for all 
products. For this reason it Is better to take account of 
consumption for the estimation of average prices. Infor­
mation concerning consumption by region and by rural 
and urban zone within a region, can be derived from 
family expenditure surveys. However, these surveys are 
not available for a recent year. It is true that for a good 
number of countries these surveys are to be carried out, 
but at the time of the analysis of the data collected in 
the framework of the PPP comparison, It was not pos­
sible to take them into consideration. 
For this reason the questionnaire on selected products 
contained separate questions designed to yield some 
indication of the relative consumption of each product 
by region. 
In the questionnaire, respondents were requested to 
classify regional consumption of each product to one 
of the following headings: 
(I) Very high consumption; 
(ii) High consumption; 
(ill) Frequent but not daily consumption; 
(iv) Occasional consumption. 
Most countries were able to give the estimates of re­
gional consumption by product. 
For some products where the regional consumption 
was not indicated it was assumed that the consump­
tion per capita of this product was the same in all re­
gions. 
The data provided in column R of the questionnaire 
















The weights of each region were calculated as follows: 
A 14 becomes 39% 
Β 7 becomes 19% 
C 14 becomes 39% 
D 1 becomes 3% 
36 100% 
It has proved possible to apply this method for the 
majority of countries. One exception was Malawi be­
cause information on regional consumption was com­
pletely missing and so the average prices were calcu­
lated not on the basis of consumption but only on the 
basis of population. Of the 15 participating countries 
three did not distinguish regions but only rural and 
urban zones. These were Botswana, Zambia and Zim­
babwe. For these three countries it was possible to 
weight by zones on the basis of consumption and not 
only by using population. 
3. PROCEDURES FOR CALCULATION OF NATIONAL 
AVERAGE PRICES 
As already pointed out, the calculation of national aver­
age prices was carried out in steps using a variety of 
weighting systems. It is therefore worthwhile to give de­
tails of the procedures followed, including the formulae 
applied at each step. 
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The separate steps in the averaging procedure can be 






























arithmetic average, population weighted arithmetic 
average and consumption weighted arithmetic average 
which can be written as follows for Τ regions 
unweighted arithmetic average PNk = τ ¿ . PRk 
R = 1 
population weighted arithmetic average 
τ τ 
Pk=T dk ■ Pk­T dk = 1 rN 4 . R rR ' 4 ­ R 
R = 1 R = 1 
consumption weighted arithmetic average 
τ τ 
pNk=ZcR· pRk;IcR=1 
R = 1 R = 1 
where dR and ck are population weights and con­
sumption weights respectively for product k. 
For each step the procedures followed are indicated by 
an X: it can be seen that in some cases several alterna­
tive procedures were applied. 
Step 1. 
If pk is the ith price quotation for product k the average 
for a given centre c,pc is simply calculated as the un­
weighted arithmetic average of the n quotations 
4 Σ 
1 = 1 
This average is calculated for all k products and all c 
centres in a given zone. 
Step 2. 
On the basis of the average prices Pk for a product k 
the average price for a zone Pk is calculated as the un­
weighted arithmetic average o^  the S centres. 
4Σ* 
where there are s centres in a zone. 
Step 3. 
In this step two procedures were applied: an un­
weighted arithmetic average of the two zones in each 
region and secondly a population weighted arithmetic 
average, i.e. 
unweighted arithmetic average ρκ 4 Σ * 
z = 1 
and weighted arithmetic average PR' 4Σ»; 
If wk corresponds to the weights of product k of each 
(rural and urban) zone; wk + w2k = 1; wk positive. 
Sfep 4. 
The final calculation of the national average prices is 
carried out starting from the regional average price but 
by applying three different procedures: unweighted 
These calculations were adapted for the countries with­
out regions. In those countries however, the three aver­
ages were still calculated (unweighted, population 
weighted and consumption weighted). 
From the foregoing description it can easily be seen 
that a number of average prices can be estimated ac­
cording to the weighting procedures adopted. 
The scheme presented above involving the four steps 
and the three weighting procedures gives at least six 
possible average prices of which some are not suitable 
and some others are of greater Importance for our pur­
pose. The six possible average prices are the combi­
nation of weighting procedures for Step 3 (from zones 





















Average prices were calculated according to the differ­
ent procedures adopted. However, the calculations of 
parities were carried out on the basis of three variants 
only: variant C which is considered to be the more suit­
able, variant A (unweighted at zonal and regional level) 
and variant Β (first unweighted then population 
weighted). 
4. CHOICE OF THE CALCULATION METHOD OF 
NATIONAL AVERAGE PRICES 
The calculation methods used for the comparison of 
purchasing power have been chosen in order to reflect 
at best the absolute price levels for private consump­
tion in each participating country and to provide a sa­
tisfactory measure of the price ratios of all products for 
all pairs of countries. 
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Table 5: Deflators for the calculation of average prices, 1980 
PCI — AFRICA, 1980 
Major heading 
1.1. Foods 
1.2-1.4. Drinks and tobacco 
2. Clothing and footwear 
3. Gross rent, power, fuel 
4. Furniture, house equipment 
5. Medical care and health cost 
6. Transport and communication 
7. Recreation, education, etc. 

















































































The first requirement has been fullfilled by adopting for 
the calculation of national average prices combination 
C (see paragraph 3, Chapter III). However, this is one 
variant among others. 
The decision taken by Eurostat to exclude these alter-
natives in which the regional average takes account of 
urban and rural population can be justified for reasons 
of rigour as well as prudence. Between a regional aver-
age based on zonal population weights and a simple 
arithmetic average the latter has been taken in order to 
minimize the possible errors. If the quantities con-
sumed in each zone were known they would have been 
taken as weights for the calculation of average prices; 
they could be considered as the 'true averages' (TAP). 
If this 'true average price' is close to one of the two ex-
treme cases (the average urban price for instance) the 
regional average price (RAP) based on population 
weights can be closer to the other extreme. However, 
the simple arithmetic average (SAA) will deviate less 
from TAP. At any rate, for one single product as well as 
for averages the error made by taking SAA never ex-
ceeds half of the difference of the two zonal average 
prices. However, the difference between RAP and TAP 
can be in some cases very close to the difference be-
tween these zonal prices. For this reason and also be-
cause of a lack of reliable population figures only alter-
natives A, B and C have been retained in the calculation 
of the impact of the calculation method of national 
average prices on the purchasing power parities. 
In alternative A the national average prices are calcu-
lated as the unweighted regional average prices. 
In alternative B the national average prices were obtain-
ed by weighting the regional averages with population, 
and in alternative C with consumption figures. 
They only indicate broad differences between regional 
consumption patterns; for example, according to con-
sumption habits, some food product or clothing item is 
consumed more in a given region than in another area. 
It can be said, however, that the estimation of the aver-
age national price in this way does not substantially 
differ from the average obtained from the real consump-
tion weights, which could be called 'theoretical average 
price'. This point of view fits in with the purpose of the 
present study. Therefore variant C is retained for the 
comparison (whose results are presented In Chapter V), 
notwithstanding the qualities of variants B and A. 
If for a product the regional consumption per capita is 
equal to the national per capita average consumption, 
the average price derived from the population weights 
can be considered as a satisfactory estimate of the 
theoretical average price. 
For other products this is not valid. However, the devia-
tion can be balanced for the total set of products be-
longing to a basic heading; so alternative B can provide 
a parity which is not very far from the one derived from 
the theoretical average prices. 
Alternative A can be taken as a compromise. It could be 
linked to the idea that economic and trading practices 
will give rise to standardization and harmonization in 
price setting in the different regions of a country. In 
other words consumers of a region will not be at a dis-
advantage in comparison with other regions. This could 
lead to a calculation of average prices without taking 
account of regional consumption patterns of popu-
lation. Only variant C based parities are presented in 
this report. It should be noted that the parities calcu-
lated with the help of variants A and B do not signifi-
cantly differ from them. 
In reality the weights used in alternative C do not re-


















































































Clothing and footwear 
Gross rent, power, fuel 
Furniture, house equipment 
Medical care and health cost 
Transport and communication 
Recreation, education, etc. 
Other goods and services 
5. 1980 ANNUAL AVERAGE PRICES 
As described in Chapter II the prices collected for the 
purpose of the international comparison refer to a parti­
cular period in 1981 or 1982. In most countries the price 
surveys were carried out during two months across the 
country. 
Sometimes products included in the survey were not 
available during this period. In such cases, it was usu­
ally necessary to use available statistical data from the 
cost of living index in order to observe the most recent 
prices for these seasonal products. 
Because parities are related to the value of flows of 
goods and services recorded in the national accounts 
during a calendar year, the prices should be converted 
to the same annual base. In spite of the fact that prices 
were collected during 1981 and the beginning of 1982 it 
was decided to choose 1980 as the reference year for 
the calculation of parities and real values. For this 
reason it was necessary to convert recorded prices for 
a given month to average prices for the year 1980. 
It would have been Ideal to convert individual price quo­
tations first into average 1980 prices before following 
the four-step procedure described above. However, no 
special price indices are available for individual prod­
ucts at regional or zonal level. For this reason the con­
version to 1980 prices was only carried out on the natio­
nal average prices. 
The temporal conversion of average prices to 1980 an­
nual prices can be done by using temporal price indi­
ces. This method can be used on different levels of ag­
gregation. However, for most African countries detailed 
price indices are generally not available. The maximum 
common detail available for final household consump­
tion was nine main groups and indices were used on 
that level of aggregation, i.e. all average prices of prod­
ucts belonging to that main group were corrected using 
the same converter. 
For investment goods no price indices were available, 
neither for equipment goods nor for construction and 
civil engineering. 
Table 5 presents the deflators used for the nine groups. 
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Chapter IV — Methods of calculation of PPPs and real values 
1. INTRODUCTION 
From the previous chapter it can be seen that the basic 
information required for the calculation of purchasing 
power parities and the corresponding real values con-
sists of two sets of data: 
(i) Average national annual prices of a selected set of 
products. The problems related to the selection of 
these products as well as the difficulties encoun-
tered in estimating national average prices were dis-
cussed at length in the previous chapter. 
(M) A set of expenditure data expressed in national cur-
rency of GDP and Its main components: household 
consumption, government consumption, gross fixed 
capital formation, changes in stock and the balance 
between exports and imports of goods and services. 
Thus prices are available for all the individual products 
included in the sample whereas the expenditure data 
are available only for broad groups of products. 
The fact that the expenditure data are only available for 
such broad groups has given rise to a calculation of 
PPPs and quantity ratios in two successive stages. 
The first stage is the calculation of transitive parities at 
the level of basic headings. 
The second stage is the aggregation of the basic head-
ings up to the level of GDP. It is useful to describe both 
stages separately: the methods differ because the re-
quirements to be fulfilled for both calculations are not 
the same. 
Before describing both calculation procedures it is 
necessary to summarize the different methods avail-
able for calculation of PPPs and real values, as well as 
the main requirements which are important for the 
calculation of PPPs. Furthermore, a special problem 
relates to the choice of the unit in which the results are 
expressed. This unit, often called numéraire, is defined 
in a conventional way it does not affect the relations 
between countries. However, its definition and its 
meaning do merit some special attention. 
2. REQUIREMENTS FOR THE CALCULATION OF PPPS 
AND REAL VALUES 
In the literature on the use of index numbers in the con-
text of International comparisons, several requirements 
are put forward which have a bearing on the methods of 
calculation to be used. 
It is not the purpose of this paper to discuss in detail all 
the requirements but it will be useful to provide a short 
description of them and to indicate their importance for 
the calculation of PPPs and real values. For a group of 
countries and for comparisons made in the context of 
the international comparison project the following re-
quirements are important: 
(i) transitivity; 
(ii) characteristicity; 
(III) factor reversal test; 
(iv) internal consistency, which in fact corresponds to 
two separate requirements: additivity and the ave-
rage test. 
These four requirements will be examined successively. 
(a) Transitivity 
The problem of transitivity of results is of fundamental 
Importance for International comparisons between a 
group of countries. It can be described as follows: if I 
stands for a parity or a quantity index and j , h and r 
stand for three countries being compared, the transiti-
vity requirement is satisfied if: 
h ' j ^ ' r / i ' r 
This means that a direct comparison (through parities 
or quantity indices) between a pair of countries should 
give the same result as when each of the countries is 
compared individually through a third country (or coun-
tries). 
If comparisons (parities or quantity ratios) between 
countries belonging to a group are transitive they can 
be expressed in a concise form using the K-1 compari-
sons between each country and any 'reference country' 
among the K countries of the group. Transitivity is 
therefore another way of saying that results do not vary 
with the reference country whose currency is chosen as 
numeraire (see below). The invariance in relation to the 
reference country should not be confused with 'base 
country invariance'. This requirement is related to situ-
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ations where one country's prices are used to value the 
quantities of all countries, or where that country's 
quantities are valued at the prices of all countries. This 
is another requirement which is linked to the use of 
Laspeyres or Paasche Indices for the comparison of 
star type (using a given country's prices or quantities 
as base). 
Pure Laspeyres and Paasche indices are not used in 
this context because the results are not base country 
invariant, but the Fisher indices often used instead do 
not respect the transitivity requirement as will be seen 
later. 
(b) Characteristiclty 
The concept of characteristlcity is an extremely Impor­
tant factor in international comparisons. It is related to 
the fact that consumer preferences vary from country to 
country and is affected not only by the choice of prod­
ucts In the international basket but by the indices used 
for estimating PPPs and real values as well. 
Firstly, product selection is clearly linked to the con­
cept of characteristicity which can be explained on the 
basis of an example of two countries A and B. By taking 
a homogeneous group of products it is possible to se­
lect products which reflect the spending pattern of 
country A (as reference country); then the comparison 
(of price and volume) is said to be characteristic of 
country A. Correspondingly it is also possible to select 
products which are characteristic of the spending pat­
tern of country Β and so this selection is characteristic 
of country B. 
Besides the link between characteristicity and product 
selection, the concept of characteristicity is also re­
lated to the choice of indices used for aggregation. In 
order to explain this it can be said that an Index is used 
as an aggregative tool and can be seen as being based 
on one single composite product to which all the prod­
ucts in the basket have been reduced. In terms of cha­
racteristicity it can be stated that an index will produce 
a comparison characteristic of country A if the index re­
duces the basket to a composite product typical of A's 
spending pattern. This means that the quantities of the 
products used to calculate the PPPs are those of 
country A (the composite product is determined by the 
composition of A's basket). This Is the Laspeyres type 
index for the PPPs and this automatically provides a 
Paasche volume which means using prices of Β in the 
volume ratios corresponding to these parities. 
Now the type of index chosen determines implicitly the 
characteristicity of the comparison. In the case of two 
countries A and B, if the Laspeyres type index is used, 
i.e. taking country A's composite product, the compari­
son is characteristic for country A. It is well known that 
this leads to an underestimation of the relative price 
level of A and a corresponding overestimation of the 
volumes of A and vice versa. 
This phenomenon (Gerschenkron effect) occurs as a re­
sult of the negative correlation between relative prices 
and relative volumes. For this reason equal characteri­
sticity of the comparison seems to be the most suitable 
criterion for international comparisons. 
(c) Factor reversal test 
The factor reversal test In its most commonly used 
sense requires that the product of the PPP and the vo­
lume index is equal to the ratio of nominal values (all 
three in the spatial sense). This definition of the factor 
reversal test is often fulfilled in a trivial sense if one of 
the two components (PPP or volume ratio) is implicitly 
derived from the two others. Indeed, in the international 
comparisons the volume ratios are obtained by dividing 
ratio of nominal values by the PPP, so the factor rever­
sal test is automatically fulfilled. In the literature on in­
dex numbers the factor reversal test also refers to an­
other requirement which is not usually applied in this 
context, i.e. that the PPPs are obtained by inter­
changing prices and quantities in the volume index (or 
the volume index Is obtained by Interchanging prices 
and quantities in the PPP). This type of factor reversal 
test is not used but it is useful to underline that it is in­
teresting to see whether the nominal factor reversal 
test is fulfilled if this second condition is also imposed, 
i.e. the volume index (or PPP) multiplied by the PPP (or 
volume index) obtained by permuting prices and volume 
coincides with the nominal value ratio. Defined in this 
way the factor reversal is linked to the equal charac­
teristicity condition discussed before. 
(d) Internal consistency 
This requirement covers two different conditions which 
will be examined successively. 
(I) Additivlty 
This requirement relates to the absolute real values, i.e. 
the nominal values of the various countries at different 
aggregation levels converted into a common unit using 
PPPs specific to each aggregate. The requirement is sa­
tisfied if the real value of an aggregate of a given 
country is equal to that obtained by adding the real va­
lues of the components of that aggregate. This should 
be fulfilled for any aggregation level. This condition can 
be fulfilled depending on how the specific PPPs of the 
components are calculated, because two different pos­
sibilities are available. Of course, PPPs can be calcula­
ted for each component Independently of other prices 
and quantities or they can be calculated in the context 
of an interdependent system so that PPPs of each com­
ponent depend on all other prices and quantities. In the 
second case the additivity is also called 'matrix consis­
tency' and it can also be designated as 'weak' additi­
vity. In the other case the additivity could be called 
'strong' additivity. The additivity condition is very im­
portant in the context of the international comparisons 
designed to compare national accounts aggregates. 
(ii) Average test of volume ratios 
This requirement is closely related to the additivity con­
dition because it also is a test of consistency between 
the volume ratio of an aggregate and the volume ratio 
of its components. This requirement Is fulfilled if the 
volume ratio of the aggregate for any pair of countries 
falls between the highest and lowest volume ratios of 
the components. Because of the fact that the compari­
son of volume ratios between countries Is the main pur-
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pose of the project this requirement is extremely impor-
tant. It should be pointed out that if the volume indices 
meet the 'average test' this is not true generally for the 
corresponding PPPs. This implies that the comparison 
of relative price levels between countries which satisfy 
the internal consistency condition can only be made if 
the PPPs are calculated according to an index which 
satisfies the average test of the PPPs. 
(e) Other requirements 
Besides the above requirements it is interesting to 
point out some others which are often mentioned in the 
literature. The first is the so called 'transaction equa-
lity' condition which was introduced in the phase Ml 
publication. According to this publication the 'trans-
action equality' condition is met if the relative impor-
tance of each individual transaction does not depend 
on the size of the country in which It occurs. This defi-
nition should be put In the framework of the formulae 
used to calculate price and volume indices. In all those 
methods where the index is based on a definition of 
average (international prices) the index will meet this 
condition if the international prices are calculated as 
the arithmetic mean of (preconverted) national prices 
weighted by the relevant quantities. 
Similarly it is possible to consider indices based on a 
set of international quantities which are then multiplied 
by the corresponding prices in each country. This index 
also meets transaction equality if the international 
quantities are those of the whole set of countries. 
The 'transaction equality' condition raises some in-
teresting questions, in particular in case of a compari-
son using an index, like the Geary-Khamis, based on 
international quantities. Since these quantities are ob-
tained as the harmonic means of the country's quanti-
ties this index does not meet the transaction equality 
requirement. However, only the opposite case, using a 
set of international average prices does meet the re-
quirement. For this reason it seems preferable to consi-
der the transaction equality condition more as a condi-
tion applying to international prices in the volume com-
parison rather than as a property of indices. When the 
international prices do satisfy the transaction equality 
condition they correspond to the prices for the whole 
set of countries and these prices are Incorporated into 
the values of the whole set of countries. So the values 
of the set of countries can be obtained by adding to-
gether the real values which are calculated by valuing 
the quantities of each country at the average prices of 
the set of countries. 
3. THE METHODS USED FOR THE PPPS AND REAL 
VALUES 
3.1. DESCRIPTION OF THE MAIN STAGES 
The procedures followed in order to calculate PPPs and 
real values depend on the basic data available. In the 
case of the African comparison, the basic data avail-
able consisted of two sets: 
(i) One set of average national annual prices; the way 
in which these prices were estimated was de-
scribed in Chapter III. Each price refers to a prod-
uct defined by a detailed specification. 
(ii) One set of weights, I.e. nominal values of GDP and 
its components broken down to a given level of dis-
aggregation. Normally the breakdown for the 
weights only corresponds to broad groups of prod-
ucts and no reliable weights are available for indi-
vidual products. 
It follows from this that price data and weights cannot 
be linked directly in order to derive volume ratios and 
for this reason the procedures for estimating parities 
and real values are separated into two parts: 
(i) The first stage is limited to the estimation of pari-
ties at the level of basic heading, i.e. the most de-
tailed level of disaggregation. 
(ii) The second stage which covers the estimation of 
parities and corresponding real values for aggre-
gates of basic headings, up to total GDP. 
This distinction between the two stages is important 
because the requirements to be met by the Index formu-
lae are not completely the same In both cases. To be 
precise the additivity requirement does not apply for ba-
sic headings because within these headings no expen-
diture data are used as such. For aggregation beyond 
the basic heading level, however, the additivity of real 
value is a very essential requirement. The other condi-
tions described above apply equally to both stages. 
3.2. THE CALCULATION METHOD AT THE BASIC 
HEADING LEVEL 
As pointed out above, at the level of basic headings the 
available expenditure data can be considered reliable, 
but there is no further breakdown. However, for each 
basic heading in most cases more than one product 
has usually been selected and included in the list es-
tablished by Eurostat and the participating countries. 
The strategy adopted for the establishment of the list of 
products was that each country had to indicate its 
more representative products which were then usually 
included in the list. Each product was, in addition, de-
fined in a rather strict way in order to ensure com-
parability. Consequently each of the countries did not 
necessarily collect prices for all products. 
As a result of this procedure (of product selection and 
price collection), more than one product was priced for 
each basic heading but the price tableau (as a matrix of 
products and countries) is not full because not all coun-
tries have priced all products. 
This way of proceeding is not only followed by SOEC in 
the European exercise but also by the UN in the preced-
ing phases as well as for phase IV. Two problems re-
main to be solved. The first one is linked to the 
question of transitivity, i.e. the parities ( = price ratio) 
between pairs of countries are not transitive because 
more than one price ratio is available. Moreover, it is 
not certain a priori that a direct parity is available for 
each pair of countries because it may be that the 'econ-
omic distance' between countries is so extreme that 
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overlapping products do decrease considerably the 
degree of representativity of common products in both 
countries or one of them. 
Two methods are presented in the literature to solve 
these two problems. One is used by the ICP and is 
called the 'Country Product Dummy Method' or CPD. It 
is based on a regression technique applied at the level 
of the basic headings in order to estimate missing 
prices and by the same token transitive parities. The 
estimation of the missing prices is not the main objec­
tive of this method: but the calculation of transitive 
parities for the group of countries is the central con­
sideration. If the complete matrix of binary parities is 
available, taking into account also the estimated miss­
ing prices, the transitive parities are simply equal to the 
non­weighted geometric averages of binary parities. 
In this method the price of a product in a given country 
depends on two factors: one relating to the product and 
one relating to the country. The price is considered to 
be a dependent variable in a linear regression equation 
in which the independent variables are made up of a set 
X, associated with K countries and a set Y, associated 
with n products both being dummy variables, i.e. having 
value 1 and 0 only. The dependent variable is the loga­
rithm of the prices. 
The second method developed in the Eastern European 
countries and also adopted by Eurostat for the Com­
munity comparisons is the EKS (Elteto­Köves­Szulc) 
method. 
In its original form the EKS method was applied at all 
levels of aggregation, but because it does not meet the 
additivity requirement it was used by Eurostat only at 
the basic heading level. 
The EKS index is based on the idea that the Fisher in­
dex is the most appropriate index for a comparison be­
tween two countries. The Fisher index is calculated as 
the non­weighted geometric average of the Laspeyres 
and Paasche indices. 
For K countries the possible number of pairs of coun­
tries is K(K­1)/2 and this set of Fisher results do not 
meet the transitivity condition. The EKS method is de­
signed to meet this requirement in such a way that the 
results differ minimally from the Fisher results. The 
EKS formulae can be written as follows: If sEKSr and SF 
represent the EKS and Fisher type PPP (or volume in­
dex) between country r and reference country s respec­
tively the EKS is found by minimizing the following 
distance criterion: 
k k 
Δ = Σ Σ dog 8EKSr ­ log 8Ε)2 
r = 1 8 = 1 
which gives the following expression for the EKS index 
k 
hEKS, = Γ Π „FJJFJ l/k 
i.e. the EKS index can be expressed as the equally 
weighted geometric average of the Κ 'indirect' indices 
of the type hF°= hF„/jζ derived from the two Fisher 
type 'direct indices'. 
The choice of this method for the calculation of transi­
tive parities on the basic headings requires some 
further explanation. Because this method is intimately 
linked with the procedure for product selection it will 
also be necessary to repeat the main features of the 
procedure followed In this comparison. The difficulty in­
volved in product selection is to find a reconciliation 
between product comparability and equal characteristi­
city in the selection of products in all the participating 
countries. In the first phases of the ICP work the proce­
dure followed for the product selection was a multilate­
ral approach which was characterized by two main ele­
ments: 
(i) each selected product should be recorded in a 
maximum number of countries; 
(ii) by applying equal characteristicity, each product 
should be equally representative of the consump­
tion in the various countries. 
According to this procedure prices are collected of all 
the selected products in a maximum number of coun­
tries which then will provide a matrix of prices which 
may or may not be complete. On the basis of this price 
matrix transitive parities are calculated either with the 
help of CPD or with EKS. This multilateral approach has 
one main drawback because it is difficult to guarantee 
equal characteristicity of the comparison for all coun­
tries. As a matter of fact, selecting a product which is 
equally characteristic of the spending pattern in all 
countries is very difficult in practice and the difficulties 
increase if the specification of the products becomes 
stricter. In other words equal characteristicity and strict 
comparability are in conflict. Of course, by loosening 
the specifications of the products it will be possible to 
ensure better equal characteristicity. However, by 
taking, on the basis of loose specification, the most 
currently consumed products will also lead to intro­
duce a bias in the comparison because the products 
priced in each country are not sufficiently equivalent 
and the price ratios are also determined by quality dif­
ferences. 
These considerations led Eurostat to follow a more uni­
lateral approach instead of the multilateral approach. 
The starting point is the fact that the choice of prod­
ucts having strict specification and being equi­charac­
teristic is much easier for a limited set of countries 
than for the whole set. At a pinch if the set is made up 
of two countries it will be easier to select products 
which are equally characteristic by maintaining strict 
equivalence of the products. 
The application of the binary approach has one disad­
vantage, i.e. the high number of products to be selec­
ted. In the case of 15 countries the total number of pos­
sible pairs of countries is K(K­1)/2, so for 15 countries 
over 100 products, if for each of the countries a single 
product is selected for comparison with each of the 
other countries. 
In practice some of these products will coincide be­
cause the same product will be representative for more 
than one country. Moreover, it is not necessary and 
even not desirable to select a product for each pair of 
countries. 
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As a matter of fact for pairs of countries common prod­
ucts which are strictly comparable are difficult to find 
and if found they have a very low degree of representa­
t ive in both or in one of the countries so that equal 
characteristicity will not be ensured. These elements 
will reduce the number of selected products for the 
group, so the binary approach was applied on a mini­
mum scale. It is now interesting to come back to the 
EKS procedure described before. In a comparison be­
tween country j and base country h the price ratio 
hPj /hPh based on a product characteristic of the base 
country can be considered as the Laspeyres­type index 
estimate (hLj) whereas the price ratio based on the 
typical product in the other country j P, /jPh can be con­
sidered to be the Paasche­type index estimate (hP¡); the 
unweighted geometric mean of the two ratios can be 
considered as the Fisher­type index (hFj). 
In the African comparison these principles have been 
applied for the selection of the products. The list has 
been established with the help of the countries who 
have indicated the most representative products within 
each basic heading, and these products were intro­
duced if more than one country accepted to price it. 
As a consequence of this procedure the degree of rep­
resentativity of each product for which a price was 
collected was very different. Some were introduced be­
cause they were very representative for the country con­
cerned. Others were only priced in order to meet the 
other countries' requirements on representativity. Euro­
stat has introduced for this reason additional questions 
in the questionnaire concerning the degree of represen­
tativity of each product priced in each of the countries. 
The countries have provided replies concerning the 
degree of representativity which have allowed the esti­
mation of the Laspeyres­type and the Paasche­type 
estimates of parities described above. They were trans­
formed into Fisher­type estimates according to the 
classical non­weighted geometric average of the two in­
dices. 
The estimated Fisher indices do not meet the transiti­
vity condition but in addition the selection procedure of 
products also leads to missing direct Fisher parities for 
some pairs of countries in case no common products 
could be priced in any of the two countries involved 
(without decreasing strict comparability or prejudicing 
equal characteristicity). 
The EKS estimate can be expressed as an equi­
weighted geometric average of the K 'indirect' Fisher­
type estimates derived from the direct Fisher estimates. 
It may be interesting to recall that each Fisher estimate 
is the result of two separate indices: one corresponding 
to the Laspeyres­type index and one to the Paasche­
type index. 
The Laspeyres­type estimate takes into account the 
reference country products and so has a bias by under­
estimating the reference country's price level. But, on 
the contrary, the Paasche­type estimate has an oppo­
site bias because it overestimates the reference coun­
try's price level. The resulting Fisher index may be con­
sidered unbiased; so the EKS also does not have any 
systematic bias. 
3.3. THE ESTIMATION OF PPPS AT THE AGGREGATED 
LEVEL 
In the previous paragraph attention was paid to the cal­
culation procedure followed at the basic heading level. 
The resulting parities of the EKS type are transitive. On 
the other hand, nominal values are available for each 
basic heading expressed in national currencies. The se­
cond stage in the calculation consists of the estimation 
of PPPs and real values for basic headings and all its 
aggregations up to the level of gross domestic product. 
Before describing the method applied in this stage it is 
interesting to present the main methods known in the 
literature and their characteristics. As has been argued 
before the aggregation method has to meet special re­
quirements such as transitivity and additivity and the 
average test, whereas characteristicity is also a con­
dition to be taken into account. 
The ICP methods so far used did not meet the additivity 
requirements; for this reason those methods like the 
EKS or the van Ijzeren cannot be used in this framework 
and new ones had to be developed. 
These new methods have one common characteristic: 
the use of a common structure for the group of coun­
tries. In most methods this common structure is a price 
structure but it may be the average quantities as well 
as will be seen later. The methods most currently ap­
plied will be examined very briefly. 
(a) The Geary­Khamis (G­K) method 
This method is based on a common average price struc­
ture and it was used in the three phases of ICP. As has 
been said before the definition of the set of average 
prices is the main feature of this index. 
These average prices or 'international prices' are de­
fined for each product as the arithmetic average of na­
tional prices, whereas the national prices are converted 
in a common currency by means of the global parity 
and weighted with specific quantities. 
If nfK is the average weighted international price for 
product i it can be written as follows: 
( 1 > Π ' Κ = Σ ^ 0 Η Υ Σ 9 Η 
h = 1 *h ƒ (1 = 1 
; i = 1,2, ,N . 
and the corresponding purchasing power parities for 
country h are 
N N 
(2)P?K= Σ ^ , η / Σ 1 1 ! 3 * · ^ h = 1>2 k· 
1=1 ƒ 1=1 
which means that the quantities are evaluated at the 
countries prices and at international prices and the 
ratio between the two corresponds to the purchasing 
power parity. 
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As both the international prices and the PPPs are un­
known variables the equations (1.) and (2.) constitute a 
system of equations which can be solved by iteration. 
The common prices are those for the whole set of coun­
tries and the quantity comparison carried out using this 
index can be seen as a spatial 'constant price' compari­
son. 
(b) Other methods using a set of common prices 
The main criticism of the Geary-Khamis method is the 
fact that the characteristicity of the comparison, which 
is implicitly derived from it, may differ substantially 
from the equal characteristicity criterion. This is clear 
from the example of a binary comparison carried out for 
pairs of countries which differ very much in price. In 
this case the application of the Geary-Khamis will be 
based on a set of average prices which are closer to 
that of the big country compared with the small coun­
tries and the PPP deviates from the unweighted Fisher 
estimate. 
For this reason some other methods have been devel­
oped which do define a set of common prices different 
from the G-K definition. 
An alternative method is based on a common set of 
price structures, which is 'neutral' in relation to natio­
nal price structures. This method proposed by Gerardi 
is easy to explain in case the comparison involves only 
two countries because the common prices of each 
product are calculated as the equi-weighted geometric 
average of national prices expressed in national cur­
rency. 
(3)R = -LIN 
1 /2 
The results obtained with this index in a binary com­
parison match to a large extent those provided by the 
Fisher index, because the Fisher index also is based 
implicitly on common prices calculated as the equi-
weighted average of national prices (unweighted 
arithmetic average prices). The geometric average in 
the Gerardi method obviates the need for a preliminary 
conversion of national prices into a common unit. The 
Gerardi method covers two variants in the multilateral 
case: 
(I) Unit Country Weights 
This variant (UCW) is based on the simple extension to 
multilateral comparisons of the common prices defined 
in the binary comparison given above. The equation (3) 
now becomes for product i 
R = im VK 
This variant was applied by Eurostat for the 1975 com­
parison. The main drawback of its multilateral applica­
tion was that the 'common' price structure derived from 
this equation does not guarantee 'neutrality' in relation 
to the national price structure because of the fact that 
the national price structure of countries show greater 
or lesser similarities. In other words the distances be­
tween national price structures and the common price 
structure may be different, i.e. the requirement of equi-
characteristicity is not met. 
(II) Ideal Price Variant 
This method, specially designed to meet equi-charac-
teristicity, defines the common price structure on the 
basis of a mathematical model in such a way that the 
multilateral results differ minimally — according to the 
EKS-type criterion — from the binary results on all 
levels of aggregation of the classification. In some way 
this method can be interpreted as the additive version 
of the EKS index. 
(c) The YKS method 
This method has been recently proposed by Kurabaya-
shi and Sakuma and it consists of an extension of the 
balanced van Ijzeren method in so far that it provides 
real values which are additive which was not the case 
in the original van Ijzeren method. It is based on a set 
of common prices which are defined as the non-
weighted arithmetic averages of national prices conver­
ted in a common unit on the basis of the global parity; 
it so corresponds to the non-weighted Geary-Khamis 
version. However, because of the 'distortion' in the re­
sults a correction is carried out by multiplying real val­
ues on all levels of aggregation for each country by one 
single scalar; this scalar is calculated in such a way 
that the volume ratios on the GDP level are equal to 
those derived from the 'balanced' van Ijzeren method. 
The main drawback is that one single scalar is used for 
real values of all levels of aggregation so in fact only on 
the level of GDP the results are unbiased whereas for 
other levels this is not the case. 
(d) The ECLA method using a set of common quantities 
According to this method the PPPs are calculated by 
evaluating the quantities of the group of countries at 
the prices of each country and by calculating the ratio 
for each pair of countries as follows: 
N K N K 
η*? = Σ ^ Σ 9 ΐ 0 / Σ ^ Σ α , ο 
1 = 1 α = 1 # 1 = 1 α = 1 
ρΙα represents prices of product I in country α 
qla represents quantities of product i in country α 
This method was applied by the Economic Commission 
for Latin America (whence the initials ECLA) in the 
1960s. 
The main drawback of this index is the fact that it does 
not meet the consistency conditions, i.e. additivity and 
average test of volume ratios. It is no longer used in the 
comparison work. 
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(e) The cholee of the aggregation method; choice of the 
numéraire 
This stage of the calculation concerns the aggregation 
of the transitive parities and real values both on the 
basic heading level up to GDP. The nominal values In 
national currency are essential to carry out this aggre­
gation. 
First it should be pointed out that in the preceding 
paragraph the different aggregation methods were pre­
sented by supposing that not only prices but also quan­
tities of each product are known. This is not the case in 
the ICP framework, however, the formulae provided are 
not affected by this hypothesis because, as has been 
described in the preceding paragraph, different 
methods are available to calculate the parities and real 
values for the aggregates of national accounts. 
The choice depends on the purpose of the comparison 
as long as the methods meet the main requirements. It 
could be argued that in fact one of the two methods 
has to be chosen because they are used by internatio­
nal organizations: the Geary­Khamis method used in 
ICP up to now and the Gerardi method used in 1975 by 
Eurostat which should be now replaced by the im­
proved IP Gerardi method. In phase IV of the EEC com­
parisons, the Geary­Khamis method was applied in 
spite of the fact that it may introduce some distortions 
and this was decided in order to avoid differences of 
this kind when comparing EEC and world results. This 
is also in line with the conclusions of the report estab­
lished by Prof. Hill on these problems and which was 
requested by the international organizations involved: 
UNSO, ECE Geneva and Eurostat. For the same 
reasons, Geary­Khamis is applied for the African com­
parison. 
Before presenting the results obtained for the 15 coun­
tries according to the described two stages it is neces­
sary to draw the attention to the special unit which was 
used to express the parities and real values. 
First of all It should be stressed that the choice of the 
reference unit or numéraire should be considered as a 
simple treatment which does not affect the relations 
between the countries. It is possible to choose the cur­
rency of a participating country; in that case it would 
mean that the GDP of that country expressed in its cur­
rency is equal to the GDP of that country In real value. 
This convention is taken as the basis for the determina­
tion of the numéraire, by taking another country, ail 
PPPs and real values are simply multiplied by a con­
stant, i.e. the ratio between the two of A and Β expres­
sed in national currencies. In the Community frame­
work the numéraire was defined by taking not a single 
country as a base but the total GDP of the 10 member 
countries. For doing so, the GDP of each country was 
expressed in a common currency by means of the ex­
change rate and the common unit chosen was the ECU. 
The ECU is a monetary unit consisting of a basket of all 
Community currencies; the exchange rate of each 
currency and the ECU is currently available. 
In order to avoid confusion between the monetary ECU 
value of GDP of the Community and the real value of 
the GDP of the Community the unit in which the latter 
one is expressed is called a 'Purchasing power stand­
ard' (PPS). 
In the African comparison it was also proposed not to 
use one participating country's currency as numeraire 
but to find a similar solution to the one adopted for the 
Community. This is possible by taking the GDP of all 15 
countries expressed in one common currency and add­
ing It up. The choice of this common currency is rather 
arbitrary but it is appropriate to take the US dollar ex­
change rate. This implies that for the 15 countries the 
total values of GDP in dollars using the exchange rate 
equals the GDP in real values. The numéraire defined in 
this way will be called 'African dollar'. Such is the PPS 
for this comparison exercise. 
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Chapter V — The results of the African comparison 
1. CONTENTS 
The main results of the comparison of the 15 African 
countries included in the 1980 study are presented in 
this chapter in the form of tables accompanied by com-
ments. 
The work carried out according to the calculation pro-
gramme covers: 
1. Calculation of basic parities from average national 
prices of the products observed and derivation of the 
purchasing power parities of GDP and its uses up to 
the most detailed level defined in the classification 
used. 
2. Calculation of real values of this aggregate and its 
subsequent breakdowns. 
3. Establishment of spatial indices for the comparison 
of real values and prices. 
The statistical tables presented in the following pages 
include these parities, values and indices. There are 
three types of tables: 
(a) Tables A on GDP and its uses as well as its main 
subdivisions; 
(b) Tables B containing results derived from Tables A 
and allowing more detailed analysis; 
(c) Tables C which are presented at the end of this 
chapter. They give a certain number of detailed re-
sults up to the basic heading level. 
Comments are not given for all statistical data avail-
able. The aim at this stage of publication is to show 
how the results should be read and interpreted. A num-
ber of the most interesting phenomena are thus 
brought into relief. 
By examining the results from the standpoint of their 
specific interests, statisticians, economists or other re-
searchers will certainly find other useful information in 
the light of their specialized knowledge of social and 
economic characteristics of the 15 countries. For the 
moment they are provided with statistical comparisons 
in respect of five aspects corresponding to the five 
parts of this chapter. 
1. In the first part, global comparisons for GDP are pre-
sented. Price indices are used as an indicator of the 
general price level as well as for showing the under-
valuation or overvaluation of national currencies. Dif-
ferences of GDP per capita between countries do in 
fact change considerably when nominal values are 
replaced by real values expressed in purchasing 
power standards. This is shown in Table A-1. 
2. The second part covers the comparisons for each 
main use of GDP. These uses are expressed in natio-
nal currency, in USD, and in PPS. They are analysed 
by using specific parities, indices of price level, in-
dices of relative price level, per capita volume indi-
ces and relative volume indices. 
Comments are based on Tables A-2, A-3, A-4 and A-5. 
3. Parities and indices are taken to analyse private con-
sumption which is subdivided into eight main ob-
jects or product groups. The group 'Food, beverage 
and tobacco' is specially examined because of the 
problems related to food in certain African coun-
tries. Tables A-6, A-7, A-8, A-9, B-1, B-2, B-3, and B-4 
are thus interpreted. 
4. Collective consumption of general government Is 
analysed in the fourth part. Comparisons are made 
in Tables A-10, A-11, A-12, A-13, B-5 and B-6. 
5. For gross fixed capital formation Tables A-14, A-15, 
A-16, A-17, B-7 and B-8 are used. 
2. DEFINITION OF THE INDICES 
In all parts the same set of price and volume indicators 
are used. They are defined as follows: 
2.1. INDEX OF PRICE LEVEL 
This index results from the ratio of the specific pur-
chasing power parity for an aggregate and the ex-
change rate. It is also known as 'exchange rate devia-
tion index' but the first name is preferred here. 
This index allows a standardized presentation of pur-
chasing power parities of all countries. The index of 
price level permits a direct comparison of price levels 
between countries for a given aggregate because it is 
expressed in relation to the overall GDP price level 
index for all 15 countries. If this index for a given 
country and a given aggregate exceeds 100 this will 
mean that the price level of this aggregate in that 
country is higher than the average of the 15 countries 
taken as a reference. Comparison of this index between 
countries permits deduction of the relative price levels 
of those countries for the aggregate in question. 
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2.2. INDEX OF RELATIVE PRICE LEVEL 
This index is obtained by dividing specific purchasing 
power parities by the purchasing power parity of one of 
the aggregates for that country. It will therefore stand-
ardize specific parities for a given country and a given 
aggregate. The index can be defined at different levels 
of aggregation, i.e. it measures the ratio between pari-
ties of components of an aggregate and the parity of 
the aggregate itself. So it is possible to divide by the 
GDP parity or the parity of private consumption, etc. If 
for a given aggregate the index is higher than 100 this 
means that the relative price level of the aggregate ex-
ceeds the relative price level of the aggregate taken as 
reference. One can of course standardize all the pari-
ties of a given country in relation to the purchasing 
power parity of GDP. When other aggregates or sub-
aggregates are taken the parity selected as base varies 
and the standardization is confined to a set of parities 
only. 
If an aggregate (or sub-aggregate) is taken as base (in-
dex 100) the indices of its components provide a vector 
of relative price structure. 
mie Community of West African States (ECOWAS), the 
Economic Community of the Great Lakes countries 
(CEPGL), the Organization of African Unity (OAU), etc. 
Shares are of considerable interest in that context. 
For a given aggregate real values (expressed in PPS) of 
countries belonging to a community can be added up to 
obtain total (or community) real values. 
For each country the relative share corresponds to the 
ratio of its real value and the total real value. This share 
can be very different from the one obtained by refer-
ence to exchange rates and can therefore reveal the ex-
tent to which real relations between the countries of a 
community are distorted by the employment of ex-
change rates, in the absence of purchasing power pari-
ties, for the determination of contribution levels, the 
allocation of loans and the ordering of so many other 
relations. 
3. THE RESULTS OBTAINED 
2.3. THE PER CAPITA VOLUME INDEX 
(average of the 15 countries = 100) 
These indices are calculated on the basis of real values 
for each country and for the total of all 15 countries; 
these values are calculated per head of population and 
then related to the per capita value of the total. The pur-
pose of conversion to per capita values is to improve 
the comparability of the situation of the average inhabi-
tant of each country. The real values for each aggregate 
are calculated by taking the specific purchasing power 
parity. If the index of a country is higher than 100 for a 
given aggregate, it indicates that the per capita volume 
for this country is higher than the per capita volume for 
the 15 countries as a whole. This index can be com-
pared for each aggregate between countries in relation 
to the position of the average inhabitant of the 15 coun-
tries. 
2.4. INDEX OF RELATIVE VOLUME 
This index is obtained by dividing the per capita volume 
index of a component by the index of the aggregate. 
For a given aggregate the indices of the components 
constitute a vector of relative volume structure. There is 
an obvious similarity with the index of relative price lev-
els. 
2.5. OTHER INDICES 
This refers to the relative shares of values expressed in 
PPS of a given country and the total of all countries for 
a given aggregate. Relative shares have not been calcu-
lated for this ICP exercise, because they are only in-
teresting for countries belonging to an economic zone, 
which may be regional or sub-regional like the Central 
African Customs and Economic Union (UDEAC) or the 
West African Economic Community (CEAO), the Econo-
3.1. GROSS DOMESTIC PRODUCT 
3.1.1. General price level 
The price level index for a given aggregate is calculated 
as the ratio between the specific purchasing power 
parity and the exchange rate of the currency 
considered. The index for GDP expressed in relation to 
the average of the 15 countries corresponds to the 
general price level index. 
According to the last row of Table A-1, the 15 countries 
can be divided into two groups. Eleven countries have a 
general price level below the average; the index varies 
between 55 and 91 in the following order: Ethiopia, Ma-
lawi, Mali, Madagascar, Kenya, Tunisia, Tanzania, Bots-
wana, Morocco, Senegal and Zimbabwe. Only four 
countries have a general price level above 100, namely: 
Zambia, Cameroon, Ivory Coast and Nigeria. 
However, the subdivision of the group into 11 and 4 is 
largely determined by Nigeria, which has a very high 
price level and greatly affects the average by virtue of 
its size. 
The dispersion of the overall price level is high and so 
the grouping of the 15 countries can be improved. Be-
fore going into more detail by using price indices of the 
different aggregates and components which will be pre-
sented in the following pages it is already possible to 
distinguish six sub-groups. 
Starting with the lowest indices, Ethiopia and Malawi 
are practically on the same level. Mali, Madagascar, 
Kenya and Tunisia constitute a second sub-group. The 
third includes Tanzania, Botswana and Morocco. Sene-
gal and Zimbabwe are also very close. Three countries 
which are above the average constitute the fifth sub-
group: Zambia, Cameroon and Ivory Coast. Nigeria 
stands alone with a general price level that is signifi-
cantly higher than those of the other countries. 
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3.1.2. Valuation of currencies 
The distinctions made also indicate that the currencies 
of the 11 countries in the first group are undervalued if 
gross domestic product is compared by means of offi-
cial exchange rates, whereas for the other four coun-
tries they are overvalued. The scale deviations vary with 
the general price level of each country. The CFA franc 
is under- or overvalued depending on whether the GDP 
of Senegal or that of Ivory Coast is taken into con-
sideration. So the comparison of nominal GDP values is 
not of any real economic interest. 
3.2. COMPARISON OF GDP PER CAPITA 
From the results of Table A-1, comparisons between the 
participating countries can be made according to the 
nominal values and the real values of GDP per capita. 
3.2.1. Ranking of the countries according to the nomi-
nal values 
Ranking on this basis shows that the following coun-
tries have a per capita GDP above the average (in des-
cending order): Tunisia, Ivory Coast, Botswana, Nigeria, 
Morocco, Cameroon and Zimbabwe. The first three are 
clearly different from the others because the aggregate 
is much higher. At the lower end we find the following 
countries which can be considered as the poorest: 
Ethiopia, Mali, Malawi and Tanzania. 
3.2.2. Ranking of the various countries on the basis of 
real values 
By virtue of the purchasing power parities, real values 
are obtained which change the ranking of 9 out of 15 
countries; some are shown to be 'richer' whereas others 
turn out to be 'poorer' than they can be said to be on 
the basis of nominal values. More precisely, three 'rich' 
countries (i.e. among the countries with highest GDP 
per capita) have very high general price levels, which 
means that the per capita GDP in real value is much 
lower than the nominal value, so that two of them thus 
descend one or two steps down the scale of the multila-
teral comparison. The three above-mentioned countries 
are Ivory Coast, Nigeria and Cameroon. Ivory Coast and 
Nigeria change places in the ranking with Botswana 
and Morocco respectively. The GDP of both latter coun-
tries and Zimbabwe are considerably revised upwards 
through the impact of the purchasing power parities. 
Tunisia is a particular case because it is relatively the 
richest country irrespective of the way GDP is eval-
uated. Nigeria is one of the 'richest' countries but its 
price level is the highest, which is surprising. 
Among the eight 'poor' countries, only Zambia has a 
general price level above the average. But the ranking 
of that country does not change, and this is also the 
case for Senegal, Kenya, Madagascar, Mali and Ethio-
pia. Taken pairwise, however, their relative differences 
are reduced. Malawi, Tanzania and Mali have a nominal 
GDP per capita which Is very close, and in that order. 
But in the case of Malawi the general price level is con-
siderably lower. The rank of this country which was ori-
ginally 13 becomes 12, which was the initial rank of 
Tanzania. 
3.2.3. Improvement of bilateral comparisons 
The bilateral comparisons are marked by very substan-
tial changes in the picture. Some examples are worth 
quoting. The difference of GDP per capita of Ivory 
Coast and Morocco is reduced by 63% when real val-
ues are used instead of nominal ones. Between Bots-
wana and Cameroon it increases by 91%. For Tanzania 
and Malawi the difference has been reversed so that in 
fact the first country is 'poorer' than the second. The 
extreme difference between Ethiopia and Tunisia be-
comes 1 to 7 instead of 1 to 10. 
3.3. USES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
The results relating to the uses of gross domestic pro-
duct are presented in Tables A-2, A-3, A-4 and A-5. 
3.3.1. Price level indices 
The results for total uses excluding changes in stocks 
and the balance between exports and imports are al-
most the same as those for gross domestic product. 
But each use as such shows up particular features. 
The price level indices are indicated on rows (b) of 
Table A-3. Private consumption represents 51-82% of 
gross domestic product; the results are very similar to 
those for gross domestic product. For collective con-
sumption of general government the countries with 
high price levels in descending order are: Nigeria, Zim-
babwe, Zambia and Ivory Coast. In these countries the 
wages and salaries paid by central and local govern-
ment are the highest. Dispersion of the price level for 
the 11 other countries and for all 15 countries is mani-
festly higher than that of private consumption. The low-
est indices are found in the case of Ethiopia, Mali and 
Tanzania: below 60. 
The price indices for gross fixed capital formation are 
rather concentrated around the average of all countries. 
Botswana and Tanzania on the one hand and Mali and 
Nigeria on the other hand, show the biggest deviations: 
the first pair show the lowest price levels at — 26.2% 
and — 24.3% whereas the latter two countries have the 
highest prices ( + 14.6% and +8.7%). 
3.3.2. Relative price level indices 
These indices can be read on row (c) of Table A-3. 
The indices of relative price level of private consump-
tion are ail around 100, with positive deviations in 
9 countries out of 15. The highest is observed in Tanza-
nia (+12%). In absolute value the deviation for Tunisia 
comes second (—9%). 
As far as collective consumption of general government 
is concerned, Ethiopia, Mali and Tanzania, whose very 
low price indices have already been pointed out, also 
have the lowest relative price indices. 
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Table A-1: Gross domestic product — main results, 1980 
Uses 
Total value (In millions) 
— in national currency 
— in US dollars 
— in PPS 
Per capita value 
— in national currency 
— in US dollars 
— in PPS 
Per capita value index 
based on USD 
(average = 100) 
Per capita volume 
Index based on PPS 
(average = 100) 
Exchange rate (annual 
average: USD = 
. . . national currency) 
Purchasing power pa-
rity (1 PPS = . . . natio-
nal currency) 
General price level in-






























































































































































































Total value (In millions) 
— in national currency 
— In US dollars 
— In PPS 
Per capita value 
— in national currency 
— in US dollars 
— In PPS 
Per capita value index 
based on USD 
(average =100) 
Per capita volume 
index based on PPS 
(average =100) 
Exchange rate (annual 
average: USD = 
. . . national currency) 
Purchasing power pa-
rity (1 PPS = . . . natio-
nal currency) 
General price level in-
dex (average = 100) 
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Table A-2: Gross domestic product and its uses, 1980 
— value In national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 













Total main final 
domestic uses 
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Table A-3: Gross domestic product and Its uses, 1980 
(a) parity 
(b) price level Index 
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Table A-4: Per capita gross domestic product and its uses, 1980 
— value in national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 













Total main final 
domestic uses 
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Table A-5: Gross domestic product and its main final uses 
(a) per capita volume Index (average = 100) 
(b) relative volume index (GDP = 100) 
Uses 





of general government 
(excluding health) 
Gross fixed capital 
formation 
Total main final 
domestic uses 
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domestic uses 














































































































































































of general government 
(excluding health) 
Gross fixed capital 
formation 
Total main final 
domestic uses 






of general government 
(excluding health) 
Gross fixed capital 
formation 
Total main final 
domestic uses 
Gross domestic product 
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The dispersion of the relative price level indices for 
gross fixed capital formation is very pronounced. The 
'poorest' countries bear the highest costs of invest-
ment: Mali (175), Ethiopia (174) and Malawi (161). But, in 
contrast, in two 'expensive' and 'high income level' 
countries, Ivory Coast and Nigeria, the indices are only 
94 and 89 respectively. 
Examination of the three indices of relative prices for 
each country reveals that Cameroon and Ivory Coast 
have the most homogeneous price structures while 
those of Mali and Ethiopia are the most heterogeneous. 
3.3.3. Per capita volume indices 
The following analysis is related to the data of Tables 
A-4 and A-5. The ranking of countries according to the 
real uses of GDP per capita shows the following order: 
Tunisia, Botswana, Ivory Coast and Morocco. At the 
other end of the range are Ethiopia, Mali, Tanzania, Ma-
lawi and Madagascar. 
Among these countries only Ivory Coast is an 'expen-
sive' country. For all the other countries (except Mali 
with an index of 118 for gross fixed capital formation) 
the relative price levels for the three uses of GDP are 
hardly above 100. 











Food, beverages and tobacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings, household 
equipment and operation 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Recreation, entertainment, education 
and cultural services 
Miscellaneous goods and services 
3.4. PRIVATE CONSUMPTION 
Private consumption is broken down into eight 
functions or groups for which the results are presented 
in Tables A-6, A-7, A-8, A-9, B-1, B-2, B-3, and B-4. These 
results relate to consumption expenditure expressed in 
national currencies, in US dollars and in real values, 
purchasing power parities, price indices and volume in-
dices. 
3.4.1. Price level Indices 
The price level Indices presented in Table A-7 on row (b) 
confirm the comments already made on this aggregate. 
It can be seen in particular that the countries with a 
high general price level also have a high price level for 
these eight functions. Nigeria, Ivory Coast and Zambia 
have each seven indices above 100, whereas Cameroon 
has six. The first three have the highest indices of all 15 
countries: Nigeria is the highest for 'Food, beverages 
and tobacco', 'Gross rent, fuel and power' and 'Medical 
care', Ivory Coast for 'Recreation, entertainment, educa-
tion and cultural services' and Zambia for 'Clothing and 
footwear' and 'Miscellaneous goods and services'. 
The same phenomenon applies in the case of countries 
with low price levels. The lowest price levels for group 1 
can be observed In Malawi, for 3 and 5 in Tanzania, for 6 
in Mali and for groups 2, 4, 7 and 8 in Ethiopia, which 
has the very lowest index for the eight groups, namely 
38 for 'Furniture, furnishings, household equipment and 
operation'. 
3.4.2. Relative price level indices 
The average price structure is homogeneous. If differ-
ences of 10% from 100 are considered as meaningful 
for the indices of relative price level for the 15 countries 
as a whole, no group shows a significant deviation from 
the price level of private consumption. 
But if each country is taken separately the structure is 
homogeneous only in the case of Morocco. The struc-
ture is the most heterogeneous in the case of Malawi: 
seven groups are outside the 10% range. Tanzania and 
Ethiopia have six. In Zambia, Nigeria, Ivory Coast and 
Senegal five groups are either 'expensive' or 'cheap'. 
For Madagascar the heterogeneity of the price structu-
re is only due to 'Medical care and health expenditure', 
the price level of which is significantly higher than that 
of the other groups. 
Heterogeneity of price structures is reflected for each 
group by a clear dispersion of the index of relative price 
level. Only for 'Food, beverages and tobacco' is this dis-
persion low because the group represents about 60% 
of the total. The indices of this group are neither very 
low (82) nor very high (they are rather below 100, except 
for Cameroon, Nigeria and Tanzania whose figures are 
107, 103 and 116 respectively). 
3.4.3. Per capita volume indices (see Table A-9, row (a) 
The per capita volume indices show two extreme posi-
tions: on the one hand Tunisia, and on the other hand 
Ethiopia or Tanzania. Between these extremes the 
countries are below or above the average according to 
their real consumption of the products considered. Al-
though the ranking is not correlated with geographical 
propinquity, it can be said of the eight consumption 
groups that there is an evident contrast between the 
Maghreb countries (Tunisia and Morocco) and the East 
African countries. For Mali and Madagascar the posi-
tion at least for five objects is close to that of the East 
African countries. In southern Africa (Zambia, Malawi, 
Zimbabwe, Botswana) only Botswana shows up to be a 
'rich' country which is comparable with the Maghreb 
countries. The levels for the countries on the Atlantic 
coast (Senegal, Ivory Coast, Nigeria and Cameroon) 
show a more marked dispersion. 
For 'Food, beverages and tobacco' the volume for 
Ethiopia does not reach either one-seventh of that for 
Tunisia or half the average of the 15. Morocco, Botswa-
58 
na and Ivory Coast are just behind Tunisia. The index 
for Zambia is slightly above the average. Tanzania and 
Mali are close to Ethiopia. The widest range can be ob-
-served in the 'Clothing and footwear' group, for which 
Cameroon has an index of 244 which is higher than 
those of Tunisia, Ivory Coast and Morocco. Ethiopia, 
Mali and Malawi have indices of respectively 35, 28 and 
28. 
In the case of Nigeria the volume index for 'Gross rent, 
fuel and power' is as low as the relevant price level Is 
high. Like that for Zambia, this value is somewhat lower 
than one-sixth of the index for Tunisia. This latter index 
is 477, which works out at about 1 908% of the corre-
sponding index for Mali. 
For the first three groups the Ivory Coast and Senegal 
are on a higher level than the average. But for both 'Fur-
niture and furnishings' and 'Medical care and health 
costs' they are in the group of 'poor' countries, below 
Ethiopia. For the first of these two groups the index for 
Ethiopia is close to the average (95), but Zimbabwe has 
the highest Index (277), whereas for Tanzania it Is only 
28. For the second group the index for Ethiopia and Se-
negal is 52, whereas at the upper extreme the index for 
Tunisia is about eight times higher (429) and the lowest 
value (Madagascar: 16) is only about one-third of the 
first-mentioned figure. 
The low figures for Ivory Coast for groups 4 and 5 are 
balanced by a very high level of consumption for 'Trans-
port and communication', which is in very marked con-
trast with the figure for Tanzania: the ratio is 1 to 33. 
For Senegal the index for this sixth group is also rather 
low. Mali appears for the first time among the countries 
with high indices. For this group her index is 158 which 
is above Morocco (132) but below Botswana (170), Tuni-
sia (186), Cameroon (255), Zimbabwe (277) and Ivory 
Coast (326). 
For Senegal, the level for all other consumption groups 
is 100. It is higher than for Mali, but lower than for 
Kenya and Madagascar which are nevertheless ranked 
lower than Senegal for private consumption. With re-
gard to the group 'Recreation, entertainment, education 
and cultural services' four different groups of countries 
can be pointed out: 
1. Botswana, Tunisia, Cameroon, Zimbabwe and Nige-
ria (between 143 and 191); 
2. Ivory Coast (119); 
3. Below the average are Ethiopia, Madagascar, Moroc-
co and Kenya (between 69 and 82); 
4. Five other countries are below 50% of the average 
(less than 40). 
Apart from the case of Tunisia it seems that cultural 
development (as measured by volume indices) systema-
tically corresponds with high prices for the relevant ser-
vices of 'Recreation, entertainment, education and cul-
ture': this can be observed in the case of Ivory Coast, 
Nigeria, Zimbabwe, Botswana and Cameroon. The 'Mis-
cellaneous goods and services' group is characterized 
by an absolute minimum for Mali (8), i.e. about 33 times 
less than the index for Tunisia, which shows the 
highest volume per capita. 
3.4.4. Relative per capita volume indices 
The relative volume indices provide for each country the 
consumption level of a group of products compared 
with the per capita volume index of total private con-
sumption. Comparison between countries can be car-
ried out with the help of these Indices (see Table A-9, 
rows (b)) In order to measure the relative importance of 
each product in relation to private consumption. 
For 'Food, beverages and tobacco' the relative con-
sumption expenditure is the highest in Zambia (131). 
Almost on the same level Is Malawi whose index (130) 
clearly contrasts with the relative volume indices for 
the other groups, which are all below 100. For instance, 
that country has the lowest figure for the second group. 
The inverse situation can be observed for Cameroon. 
Only the Index for the first group is below 100 (and 
lower than the indices of all the other countries) where-
as for clothing and footwear the highest index is found. 
For 'Gross rent, fuel and power' Tunisia has the highest 
index (177) while Mall has the lowest (46). 
Zimbabwe shows the highest Index for 'Furniture and 
furnishings' and Zambia the lowest. 
For 'Medical care' Cameroon again has an extreme In-
dex (deviation: +117 compared with the average), while 
Madagascar shows a very marked deviation (—81) in 
the contrary direction. 
Mall has a very high index (294) for 'Transport and 
communications', for which the country has the lowest 
price level. Only In this case, and for group 1, does Mali 
show an index above 100. The index for 'Miscellaneous 
goods and services' (group 8) is extremely low (only 15). 
Ethiopia ranks first for the two last-mentioned groups 
of products and has also the second rank for group 4. 
But like Botswana, she reveals her weakness in the 
case of 'Food, beverages and tobacco' and 'Gross rent, 
fuel and power'. On the contrary, Senegal has high In-
dices for groups 1, 2 and 3 whereas her relative con-
sumption for the other groups is below the average. 
Senegal is comparable In this respect with Tanzania 
where all essential and near-essential products have 
relatively high consumption (groups 1, 2, 3 and 5). 
In conclusion, comparative analysis of the vectors of 
relative volume indices brings out the great hetero-
geneity of the national consumption structures as well 
as their outstanding dispersion vis-à-vis the average 
situation of the 15 countries. 
3.4.5. Food 
(a) Comparison with the group 
It is interesting to separate food products as such from 
the other two components of the first group of private 
consumption and to compare their indices with those 
of the group in order to highlight the products for which 
the indices are the most outstanding. The first group In· 
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Table A-6: Private consumption (including health) by group of functions, 1980 
— value In national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































Table A-7: Private consumption (including health) by group of functions, 1980 
(a) parity 
(b) price level Index 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Table A-8: Per capita private consumption (Including health) by group of functions, 1980 
— value In national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Table A-9: Per capita private consumption (Including health) by group of functions, 1980 
(a) per capita volume Index (average = 100) 
(b) relative volume Index (private consumption = 100) 
Functions 




Clothing and footwear 



















Food, beverages and 
tobacco 
Clothing and footwear 





















































































































































































































































































































Clothing and footwear 




















Food, beverages and 
tobacco 
Clothing and footwear 



















Table B-1: Food, beverages and tobacco by product group, 1980 
(a) parity 
(b) price level index 













































































































































































































































































































Table B-2: Per capita food, beverages and tobacco by product group, 1980 
(a) per capita volume Index 
(b) relative volume Index (food, beverages and tobacco = 100) 
Product group 






Food, beverages and 
tobacco 






















































































































































































Food, beverages and 
tobacco 






Food, beverages and 
tobacco 
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Table B-3: Food by product group, 1980 
(a) parity 
(b) price level index 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table B-4: Per capita food by product group, 1980 
(a) per capita volume index 
(b) relative volume Index (food = 100) 
Product group 
(a) Per capita volume 
index 
Bread and cereals 
Meat 
Fish and other fishery 
products 
Milk, dairy products, 
eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables 
other than tubers 
Ground-nuts, plantain, 




Coffee, tea, cocoa 
Other foodstuffs 
Food 
(b) Relative volume 
Index 
Bread and cereals 
Meat 
Fish and other fishery 
products 
Milk, dairy products, 
eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables 
other than tubers 
Ground-nuts, plantain, 



































































































































































































































































































































































(a) Per capita volume 
Index 
Bread and cereals 
Meat 
Fish and other fishery 
products 
Milk, dairy products, 
eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables 
other than tubers 
Ground-nuts, plantain, 




Coffee, tea, cocoa 
Other foodstuffs 
Food 
(b) Relative volume 
Index 
Bread and cereals 
Meat 
Fish and other fishery 
products 
Milk, dairy products, 
eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables 
other than tubers 
Ground-nuts, plantain, 








eludes food, non-alcoholic beverages, alcoholic bever-
ages and tobacco. The first sub-group accounts for 
about 76% of the whole group; so its characteristics 
determine the indices of the group. 
Comparison of the indices of this sub-group with those 
of 'Food, beverages and tobacco' (see Table B-1) shows 
that: 
(I) for each country the two indices of price level are 
not very different from each other; 
(ii) the indices of relative price level for food are there-
fore around 100, except for Zambia where a devia-
tion of +17 is observed. 
Table B-2 reveals that: 
(i) the per capita volume indices show a maximum of 
264 for Tunisia and a minimum of 32 for Ethiopia. 
None of the 15 countries is actually on the average, 
the closest being Madagascar (110) and Nigeria 
(113). 
(Ii) the relative consumption structures for 'Food, bev-
erages and tobacco' (as shown by relative volume 
indices) are very heterogeneous and different from 
country to country. This reflects the national pat-
terns of consumption of alcoholic beverages, soft 
drinks and tobacco. 
(b) Kinds of food 
Ten different categories are distinguished but only the 
first seven will be examined, because they are ob-
viously the most important for the household basket: 
1. Bread and cereals; 
2. Meat; 
3. Fish and other fishery products; 
4. Milk, dairy products, eggs; 
5. Oils and fats; 
6. Fruit and vegetables other than tubers; 
7. Ground-nuts, plantain, maniocs and other tubers. 
The other categories are: 
8. Lump sugar, granulated sugar; 
9. Coffee, tea, cocoa; 
10. Other foodstuffs. 
(c) Price level indices of the first seven categories 
According to the results in Table B-3 rows (b), the coun-
tries which have high price levels, namely, Nigeria, Ivory 
Coast and Cameroon, remain on the same line except 
in the seventh category for which the latter two coun-
tries have low indices. Zambia comes fourth with low 
indices for 'Meat' and 'Oils and fats'. Tanzania is fifth 
with low indices for 'Meat' and 'Fruit and vegetables'. 
bread and cereals considerably higher (respectively 
113, 112 and 118); in the case of Tunisia, on the other 
hand, their average value is 2 1 % lower. 
(e) Per capita volume Indices (see Table B-4, rows (a)) 
For 'Bread and cereals', Cameroon, Zambia, Nigeria, 
Tanzania, Zimbabwe, Mali and Ethiopia have per capita 
volume indices below the average of the 15 countries. 
The highest level is observed in Madagascar, Morocco, 
Botswana, Malawi and Tunisia. Among these five coun-
tries, Malawi has an index below 100 for 'Meat'. Some 
countries have extremely low per capita volune indices 
compared with the values for other countries even for 
basic foodstuffs like meat, fish, fruit and vegetables. 
The differences between Tunisia and Morocco on the 
one hand and Ethiopia, Kenya, Tanzania and Zimbabwe 
on the other hand are very striking. 
(f) Relative per capita volume Indices 
By examining the relative volume indices (Table B-4, 
rows (b)) real consumption structures of food products 
can be compared between the participating countries. 
For instance, it can be seen that in a considerable num-
ber of countries, e.g. Cameroon, Madagascar, Mali, 
Senegal, Botswana, Ethiopia, Nigeria and Zimbabwe, 
the relative consumption of meat (or fish) is as high 
(more than 100) as that of fish (or meat) Is low (less than 
100). 
3.5. COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL 
GOVERNMENT 
3.5.1. Reminder 
Collective consumption of general government Is de-
fined excluding health services. The 'Health' item which 
appears under compensation of employees covers only 
government health services like the Ministry, general 
administration, local health authorities, etc. Medical 
services provided to households by centres (hospitals, 
dispensaries, etc.) administered by general government 
are already covered by private consumption. 
The aggregate includes two parts, the compensation of 
employees (about 65%) and the value of goods and ser-
vices included in intermediate consumption and fixed 
capital consumption. 
3.5.2. Goods and services and fixed capital consump-
tion 
(d) Relative price level indices 
The figures on rows (c) in Table B-3 show that the indi-
ces for 'Bread and cereals' are more in line than the 
other categories with those for food in general. Only for 
Nigeria, Tanzania and Zimbabwe are the indices for 
(a) Price indices 
For this component, no special price survey has been 
carried out. Prices of goods and services were taken 
from those available in private consumption and for 
gross fixed capital formation, whereas for fixed capital 
consumption the overall parity for gross fixed capital 
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formation was taken. So the result obtained (see Table 
A-11) for each country is between the corresponding pa-
rity for private consumption and the parity for gross fix-
ed capital formation or between the smallest parity for 
basic headings of private consumption and the GFCF 
parity. The dispersion between countries of the price in-
dices of private consumption and GFCF are combined 
to provide the results for goods and services (including 
fixed capital consumption). 
In all the countries covered, with the exception of Nige-
ria, the prices of this component do not exceed the 
average general price level. 
(b) Volume indices 
The per capita volume indices (see Table A-13) are 
again particularly high for the 'richer' countries. 
3.5.3. Compensation of employees 
(a) Utility of compensation data 
Compensation of employees does in fact shed a parti-
cular light on the study of purchasing power parities. 
Two points should be emphasized. 
Firstly, considerable differences can be found between 
purchasing power parities and exchange rates, and, 
secondly, it is then very interesting to measure the rela-
tive purchasing power of specific categories of employ-
ees. 
(b) Price level indices 
The differences in levels of compensation between 
countries are substantial, irrespective of the subsector 
of general government. In a given country, salary scales 
can vary according to the subsector, hence the dispari-
ties between parities of compensation of employees. 
Indices of salary level (as price level indices) are not af-
fected by exchange rates, because wage- and salary-
earners' services to government do not fall into the for-
eign trade category. The analysis of the three main 
uses of GDP has already mentioned one element which 
confirms this: gross fixed capital formation includes 
'exportable' goods, and so its parities are closer to the 
official exchange rates. 
For Cameroon, Ivory Coast, Madagascar and Senegal, 
the US dollar exchange rate is 211.30 units of the natio-
nal currency (1980 rate); for Mali, the figure is doubled: 
422.60. But it can be seen from Table A-11 that parities 
vary considerably between these countries. The devia-
tion in relation to the exchange rate for Ivory Coast is 
+ 19% against —64% for Mali. But these countries do 
not represent the extreme cases. Among the countries 
in which the salary level Is over the average, Zimbabwe 
shows the highest deviation with 44% while compen-
sation of employees is lowest in Ethiopia (—69%). 
(c) Relative price level indices 
The relative price level indices show that salaries in the 
education sector are the highest in most of the coun-
tries observed, whereas the differences between gen-
eral administration and health are not very pronounced; 
this is doubtless because the health sector is confined 
to government agencies whose employees have the 
same salary scales as general administration workers 
(after deduction of health services imputed to house-
holds). In many countries health and education sectors 
have special advantages, and the scales of compensa-
tion for specialists, surgeons, nurses, professors, 
teachers, etc. are higher than those of civil servants of 
general government. The definition of collective con-
sumption is such that compensation of employees in 
those countries is in effect broken down into two cate-
gories: 
(i) general services (including health); 
(ii) education. 
(d) Per capita volume indices 
Because the price level indices are highly dispersed, 
the per capita volume indices are also very distorted. 
Comparison of the per capita value Indices calculated 
on the basis of nominal salaries (column 1; Table B-5) 
with the per capita volume indices derived from real 
salaries (column 3; Table B-5) shows two orders of rank-
ing of the 15 countries that are very far from identical. 
Analysis of the indices of real salaries, i.e. the per ca-
pita volume indices as such, allows inter-country 
comparisons of the order of magnitude of salaries paid 
to civil servants of general government (except for civil 
servants In health services which are included in house-
hold consumption). One can safely hazard the state-
ment that, for the same population, a country with a 
higher volume index compared with another has to 
carry a relatively higher salary burden. For Tunisia and 
Ethiopia, for instance, the difference leaps to the eye. 
This burden should be interpreted in a relative sense, 
because the volume index for each country is calculat-
ed In relation to the average of the 15 countries. 
(e) Relative volume indices 
Taking due account of the level of GDP per capita of 
each country, it is possible to calculate a relative vol-
ume index which constitutes a more interesting meas-
urement of this burden. It seems that (see column 5; 
Table B-5) 'poor' countries like Ethiopia, Mali, Tanzania, 
Kenya and Senegal devote considerably more of their 
GDP per capita to salaries of employees of general gov-
ernment than do countries like Tunisia, Botswana, Ivory 
Coast, Nigeria and Cameroon. 
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Table A-10: Collective consumption of general government (excluding health) by group of functions, 1980 
— value in national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 





































































































































































































































































































































































Table A-11: Collective consumption of general government (excluding health) by group of functions, 1980 
(a) parity 
(b) price level Index 
















































































































































































































































































































































































Table A-12: Per capita collective consumption of general government (excluding health) by group of functions, 1980 
— value in national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 

















































































































































































































































































































































































N.B.: e = less than half of one unit. 
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Table Α·13: Per capita collective consumption of general government (excluding health) by group of functions, 1980 
(a) per capita volume index (average = 100) 
(b) relative volume Index (collective consumption of general government = 100) 
Functions 




































































































































































































































































































































































(f) Relative purchasing power index for compensation 
of employees of general government 
In some countries, the index of relative price level (rela­
tive to GDP) for compensation of employees is higher 
than or equal to the index for final household consump­
tion. Compared with the average of all 15 countries this 
reflects an adjustment of salaries of general govern­
ment to the cost of living. 
The relative purchasing power indices (RPPI) examined 
here are calculated as follows: 
For each country, the price level Index of compensation 
of employees is divided by the price level index of pri­
vate consumption. The result is then divided by the cor­
responding result for the 15 countries to obtain the 
RPPI. 
The results in Table B-6 allow the comparison of RPPI 
between countries. For a country whose salary-earners 
in the general government sector have a high purchas­
ing power (in comparison with the average situation of 
the 15 countries), the RPPI exceeds 100. 
In reality the above-mentioned adjustment can only be 
interpreted in the framework of this comparison be­
tween countries. In other words, given the prices ob­
served in the different countries, and in comparison 
with the average of the 15 countries, it is in fact in 
countries where RPPI is over 100 that salaries in the 
general government sector allow the recipients to cope 
successfully (or less unsuccessfully) with the relatively 
high cost of living. 
This analysis cannot be used to draw conclusions with 
regard to the effective purchasing power of salaries 
paid by government in any of these countries. Further­
more, salaries in the general government sector do not 
constitute all the income available to these households 
for their final consumption. 
The purchasing power index of salaries paid by govern­
ment is less or more than 100 to the extent that the per 
capita GDP level1 of the country considered is low or 
high. This is the general conclusion that can, it seems, 
be drawn with regard to the results obtained. Only 
Cameroon, Madagascar and Zambia are exceptions to 
this rule. 
3.6. GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GFCF) 
GFCF covers two groups: equipment goods and con­
struction and civil engineering. Equipment goods repre­
sent 61% of GFCF in Mali, 58% and 57% respectively 
in Zambia and Tanzania, and 51% in Kenya and Zim­
babwe. In the 10 other countries, the percentage is be­
tween 29% and 47%. For the group of 15 countries as a 
whole the values for equipment goods are slightly lower 
than those for construction and civil engineering. 
3.6.1. Price level Indices 
The price level Indices of GFCF and its components are 
included in Table A-15, rows (b). 
As already done for the other two main uses of GDP, it 
is useful to establish a ranking of countries according 
to the price level of equipment goods and construction 
and civil engineering. This enables us not only to see 
whether the prices are higher or lower than the average, 
i.e. to distinguish between 'expensive' countries on the 
one hand, and 'cheap' countries on the other hand, but 
also to stratify the countries according to their price 
level. Within each stratum of countries, price levels are 
not very different and so the binary comparisons are 
not greatly affected by the use of official exchange 
rates of their currencies, whereas between countries 
belonging to different strata the comparison can only 
be made by means of the purchasing power parities. 
For equipment goods, the case of Nigeria is very dif­
ferent from that of all the other countries; its price level 
index is 115. For Mali, Ivory Coast, Senegal and Cam­
eroon, this index is between 106 and 102. A next group 
is slightly below the average level of the 15 countries: 
Kenya, Morocco and Zambia are around 90. For Mada­
gascar, Malawi, Zimbabwe and Tunisia, the index is be­
tween 85 and 82, followed by Ethiopia and Tanzania 
with 80 and 76 respectively. Finally, Botswana is at the 
lower end with an index of 57. 
Analysis of the price level indices for construction and 
civil engineering shows the following very different stra­
tification: 
1. Mali: index 143; 
2. Ethiopia and Nigeria: 111 in both cases; 
3. Zimbabwe, Senegal, Morocco and Cameroon: 
slightly above the average at 104, 104, 104 and 103 
respectively; 
4. Tunisia, Botswana, the Ivory Coast and Kenya: 99, 
97, 97 and 96 respectively; 
5. Malawi and Madagascar: 93 and 91 respectively. 
1 The relevant index is the per capita volume index of GDP. 
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By comparing the two series of price level indices for 
equipment goods and construction and civil engi­
neering, the following conclusions can be drawn: 
(i) For equipment goods, the prices compared with 
the official exchange rate deviate more than those 
observed for the prices of construction and civil en­
gineering. For the first component of GFCF, seven 
countries are outside. This phenomenon is peculiar 
to the African comparison and Is not observed in 
the case of the European countries, where the op­
posite applies, and the deviations for construction 
and civil engineering are greater than for equip­
ment goods. 
(ii) In 11 countries, the two components are simultane­
ously expensive or cheap. Whereas in Ivory Coast 
the first component is expensive (index above 100), 
and the second cheap (index below 100), in Moroc­
co, Ethiopia and Zimbabwe, the situation is re­
versed. 
3.6.2. Relative price level Indices 
The figures in Table B-7 show that: 
For 9 of the 11 above-mentioned countries, the index of 
relative price level (compared with GDP) of construction 
is higher than (or equal to) the index for equipment 
goods. 
3.6.3. Note on construction and civil engineering 
The low dispersion of the price level indices of the 
second component (construction and civil engineering) 
could be explained by the following reasons: 
(a) Construction and civil engineering are carried out in 
many African countries with construction materials and 
other inputs of which a great part of the value is import­
ed. The export prices of the countries providing the ma­
terials determine the prices of these commodities in 
the importing countries. The parities derived from these 
prices depend not only on the official exchange rates of 
African currencies (taking account of taxes and domes­
tic trade margins), but also on those of the providing 
countries (in general European, American, etc.). On the 
other hand, the trade flows between the 15 countries 
are very modest indeed. 
(b) The standard structure method used to calculate the 
price of construction and civil engineering is based on 
the hypothesis that the differences in structures of in­
puts of construction in the various countries account 
for only a small part of the total value and that the 
quantities and qualities of the materials used and the 
volume of labour involved are determined by physical 
laws which are the same in all countries. This second 
hypothesis is certainly satisfactory as such, but be­
cause the materials are very often imported and the 
labour cost is established by engineering companies 
and architects in line with national regulations and 
certain standards that are essentially the same in all 
countries, it is understandable that the price ratios be­
tween countries are not very different from the ex­
change rates. It is in effect as if all the inputs of con­
struction were traded between countries. 
(c) Finally, it should be underlined that the method of 
standard structures assumes that for each type of work 
the ratio between the average price of dwellings con­
structed by modern industrial concerns and that of 
houses built by the owners themselves or by jobbing 
workers is more or less the same in all countries. 
3.6.4. Per capita volume Indices 
It is worthwhile to present a certain number of results 
(Table A-17) of the per capita comparisons of volume of 










































































investment separately for the two main groups: equip-
ment goods on the one hand, and construction and civil 
engineering on the other hand. 
In Mali, the per capita volume index of construction is 
very low and the relevant costs are very high. Rents are 
slightly above the average. 
The differences between these per capita volume indi-
ces are very striking. Two countries, Botswana and 
Tunisia, have an index over 300 (the average for the 15 
countries being equal to 100), and Botswana has a par-
ticularly high index for equipment goods (525). The Ivory 
Coast ranks third with a per capita volume index of 187. 
The indices of these three countries are high both for 
equipment goods and construction and civil engineer-
ing. 
As regards equipment goods, five other countries are 
well above the average of the group of countries: Zam-
bia (152), Cameroon (133), Zimbabwe (131), Morocco 
(125) and Nigeria (113). Two of them, namely Nigeria 
and Morocco, also have indices above 100 for construc-
tion and civil engineering. 
With respect to both components of GFCF, every re-
maining country has a per capita volume index less 
than the average. But the difference between countries 
are considerable: Madagascar and Kenya are around 
60, followed by Senegal, Tanzania and Malawi with an 
index around 45. Finally, the two countries with very 
low per capita volume indices are Mali and Ethiopia. 
3.6.5. Dwellings and rents 
Obviously, rents paid in 1980 are merely related to 
dwellings constructed in previous years. However, it 
may be interesting to examine the construction volume 
and rents volume for the same year. To do this, the 
countries are compared on the basis of per capita vol-
ume indices and price level indices for dwellings, and 
the price level indices for rents paid for modern dwell-
ings. 
Table B-8 provides the following conclusions: 
(a) The countries with a high construction activity, 
which is reflected in per capita volume indices over 100 
can be distinguished as follows: 
(I) First, Tunisia, Ivory Coast, Botswana and Morocco 
with construction costs, i.e. price level indices for 
contruction, slightly below the average of the 15 
countries and rents (i.e. price level indices for 
rents) below 100; 
(ii) Two countries with high rents and construction: 
Cameroon and Nigeria. 
(b) The other countries have per capita volume indices 
below 100. In Zimbabwe, Madagascar and Tanzania, the 
price level Index for construction is low and the price 
level index for rents is also below 100. Kenya, Zambia 
and Malawi have very high price level indices for rents, 
but low price level indices for construction. 
In Ethiopia and Senegal, all price level indices are high 
(in all cases above the average of the 15 countries). 














































































Code 3.21 of the classification of the gross fixed capital formation. 
Code 311.3 of the object classification of household goods. 
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Table Α·14: Gross fixed capital formation by product group, 1980 
— value In national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 





































































































































































































































































































































































































































































































































Table A-15: Gross fixed capital formation by product group, 1980 
(a) parity 
(b) price level index 























































































































































































































































































































































































































































































































































Table Α-1β: Per capita gross fixed capital formation by product group, 1980 
— value In national currency (nc) 
— value In US dollars (USD) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Table A-17: Per capita gross fixed capital formation by product group, 1980 
(a) per capita volume index (average = 100) 
(b) relative volume Index (gross fixed capital formation = 100) 
Product group 
(a) Per capita volume 
Index 
Equipment goods 













— Civil engineering 
works 
Gross fixed capital 
formation 
(b) Relative volume 
Index 
Equipment goods 













— Civil engineering 
works 


































































































































































































































































































(a) Per capita volume 
Index 
Equipment goods 













— Civil engineering 
works 
Gross fixed capital 
formation 
(b) Relative volume 
index 
Equipment goods 













— Civil engineering 
works 




Préface C'est avec plaisir que je préface le présent rapport qui porte sur la comparaison 
des niveaux de prix et des agrégats de la comptabilité nationale de quinze pays 
africains. 
Les actions entreprises depuis 1979 en matière d'étude comparative des écono-
mies des pays africains procèdent de la coopération grandissante entre les servi-
ces nationaux de la statistique de ces pays, d'une part, et l'Office statistique des 
Communautés européennes (Eurostat), d'autre part. Sur le point considéré, cette 
coopération est multisectorielle, multilatérale, réciproque, adaptée et dynamique. 
En effet, la présente étude intègre des données de prix concernant la consomma-
tion des ménages, les dépenses publiques et les investissements, ainsi que la 
mesure du produit intérieur brut. Ainsi, à l'aide d'indicateurs spatiaux, on concilie 
dans un seul cadre cohérent et rationnel des statistiques qui relèvent de secteurs 
tout à fait différents les uns des autres. 
Ce cadre tel que géré par l'Eurostat s'incrit dans le projet de comparaison interna-
tionale (PCI) qui, au niveau mondial, est suivi par l'Office statistique des Nations 
unies (OSNU). Le PCI-Afrique a été mis en place grâce aux directions nationales 
de la statistique de quinze pays africains, et à l'appui à des degrés divers, de l'OS-
NU, de l'ODA (Overseas Development Administration, London), du Centre de re-
cyclage de Munich, du Centre européen de formation des statisticiens écono-
mistes des pays en voie de développement (CESD, Paris), de la Banque mondiale 
et de la Commission économique pour l'Afrique (CEA). Le PCI-Afrique a donc per-
mis à des organismes internationaux et des institutions européennes de contri-
buer conjointement et de manière efficace au développement du tissu statistique 
d'un groupe de pays du Sud. C'est là un exemple efficace de coopération multi-
latérale harmonieuse qu'il convient de souligner. 
Je le fais ici avec d'autant plus de vigueur qu'il a été' établi un véritable échange 
de compétances et de conaissances entre le Nord et le Sud. Les travaux méthodo-
logiques et d'enquêtes ainsi que les calculs des indices de comparaison et leurs 
analyses ont été organisés et effectués par une équipe de fonctionnaires euro-
péens et d'experts africains spécialement engagés par l'Eurostat en qualité de 
coordonnateurs du PCI-Afrique. 
Grâce à cette collaboration, les méthodes d'enquête ont été adaptées au mieux 
aux réalités africaines. De plus — et c'est une caractéristique de l'action de 
l'Eurostat qu'il me plaît de mettre en exergue —, nos Interventions se sont dérou-
lées dans le cadre exclusif des services nationaux africains, mobilisant, sans per-
turbation marquée des programmes réguliers de travail et sans dispersion des 
efforts, les moyens humains et matériels disponibles dans ces services. 
L'efficacité et la dynamique de notre coopération en dépendaient. Celle-ci devrait 
à terme déboucher sur l'établissement dans chaque pays, d'un système de sta-
tistiques des prix permanent, à couverture nationale, et couplé avec une analyse 
régulière de la disparité intérieure des niveaux de prix. En outre, la contribution du 
PCI à l'amélioration des statistiques en Afrique est appelée à se développer aussi 
dans deux directions qui sont, d'une part, l'augmentation du nombre de pays de-
vant participer à la comparaison de 1985 et, d'autre part, le déploiement des 
efforts tendant à rendre les évaluations de comptabilité nationale plus fiables. 
Ce programme de coopération a les justes ambitions qu'il faut; M sera réalisé par 
des hommes qui en Afrique, en Europe et dans des organismes internationaux 
comme l'ONU et la Banque mondiale, sont convaincus tant de l'intérêt de promou-
voir le développement de la statistique africaine en tant qu'instrument de la plani-
fication, de l'analyse économique et, partant du développement économique tout 
court, que de la signification du produit réel des pays. J'ose affirmer que toutes 
les énergies conjugées permettront d'atteindre le but escompté. Ce premier ou-
vrage que je suis heureux de présenter aux économistes, planificateurs, statisti-
ciens, responsables d'entreprises, cadres d'organisations internationales, étu-
diants et autres lecteurs, n'est-il pas déjà un encouragement certain à poursuivre 
les actions engagées? 
S. Ronchetti 




1 — Agrégats de la comptabilité nationale 
PIB Produit intérieur brut 
CFM Consommation finale des ménages 
CP Consommation privée 
CCAP Consommation collective des administrations 
publiques 
FBCF Formation brute de capital fixe 









Parité de pouvoir d'achat 
Geary­Khamis 
Gerardi (ideal prices) 
Gerardi (Unit­country­weight) 




Standard de pouvoir d'achat 
3 — Systèmes de comptabilité nationale 
SEC Système européen de comptes économiques intégrés 
SCN Système de comptabilité nationale des Nations unies 
4 — Pays et organisations Internationales 
CAM 



































Office statistique des Communautés européennes 
Organisation des Nations unies 
Projet de comparaison internationale 
Communauté économique européenne 
Office statistique des Nations unies 
Commission économique pour l'Europe 
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Chapitre I — Introduction 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat (PPA) procède 
du souci d'utiliser rationnellement les agrégats de la 
comptabilité nationale pour effectuer des comparai-
sons significatives entre différents pays. 
A différents niveaux, régional et mondial, les travaux re-
latifs à ce calcul ont été coordonnés ces dernières an-
nées par le Bureau statistique des Nations unies, la 
Banque mondiale et la Communauté européenne. Trois 
pays africains seulement ont déjà participé à l'une ou 
l'autre des trois premières phases du programme mon-
dial. 
Cette fois, la quatrième phase, portant sur les activités 
économiques de l'année 1980, intéresse un plus grand 
nombre de pays d'Afrique; quinze exactement qui sont: 
le Cameroun, la Côte-d'lvoire, Madagascar, le Mali, le 
Maroc, le Sénégal, la Tunisie, le Botswana, l'Ethiopie, le 
Kenya, le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie, la Zambie et 
le Zimbabwe. 
La présente étude ne concerne que ces pays. Les don-
nées qui ont permis de la réaliser permettent également 
des comparaisons avec d'autres régions; par exemple 
avec la Communauté européenne. Elles seront égale-
ment reprises par le Bureau statistique des Nations uni-
es dans le cadre mondial du projet de comparaison in-
ternationale (PCI) auquel participent un très grand nom-
bre de pays de différents continents. 
Le produit intérieur brut ainsi que d'autres agrégats 
économiques sont généralement retenus pour compa-
rer les pays entre eux, les classer selon leurs perfor-
mances, établir la distinction «pays riches — pays 
pauvres», ou définir d'autres nuances telles que pays 
les moins avancés, etc. Ces mesures ont été pendant 
très longtemps exprimées en monnaies nationales, puis 
rapportées à une monnaie de référence au moyen des 
taux de change officiels. Mais il est apparu la nécessité 
d'effectuer des comparaisons en volume, qui tiennent 
compte des écarts réels des niveaux de prix entre les 
pays pour les agrégats considérés. 
Cela implique la détermination des facteurs de conver-
sion des monnaies nationales en une unité de référence 
(fictive ou réelle); c'est-à-dire le calcul pour chaque 
pays et chaque agrégat de la parité de pouvoir d'achat 
qui permette de passer de la valeur nominale à la valeur 
réelle. 
Les agrégats sur lesquels porte la comparaison en volu-
me sont le produit intérieur brut (aux prix du marché) et 
ses emplois finals, à savoir: 
— la consommation privée, y compris les services de 
santé fournis par les administrations publiques aux 
ménages f), 
— ia consommation collective des administrations pu-
bliques, à l'exclusion des services de santé repris 
dans la consommation privée, 
— la formation brute de capital fixe, 
— la variation des stocks, et 
— le solde entre exportations et importations de biens 
et services. 
L'étude relative aux quinze pays africains se présente 
comme une succession de travaux (de l'organisation 
des enquêtes de prix et l'établissement des structures 
de pondération, à l'analyse des résultats) coordonnés 
au niveau de l'Office statistique des Communautés eu-
ropéennes (Eurostat) par une équipe composée de 
fonctionnaires européens et de deux experts africains 
en moyenne. 
A toutes les étapes de travail, des contacts étroits ont 
été maintenus avec les pays participants. Tout d'abord, 
quatre réunions preparatives ont été organisées, en par-
ticulier pour la sélection et la définition des produits 
sur lesquels devaient porter les enquêtes de prix. Les 
problèmes de fond des travaux PCI ont été également 
discutés au cours d'un séminaire spécial organisé par 
l'Eurostat au début de 1982, avec la participation des 
pays intéressés. De plus, un grand nombre de contacts 
bilatéraux ont été pris par des membres de l'équipe de 
travail en vue de régler des problèmes spéciaux relatifs 
à l'organisation des enquêtes de prix, et aux données 
de comptabilité nationale nécessaires. Pour certains 
pays, l'assistance de l'ODA (Overseas Development Ad-
ministration) de Londres a dû être sollicitée en matière 
de comptes économiques. 
Les travaux préparatoires réalisés en 1979 et 1980 ont 
abouti aux investigations statistiques de 1981 sur une 
période d'un mois environ dans les pays francophones. 
Dans les pays anglophones, la plupart des enquêtes 
ont duré plus d'un mois, en 1982. 
(1) A l'exclusion des dépenses de fonctionnement du ministère de la 
santé et des autres administrations centrales et locales de santé. 
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Pour obtenir les prix des biens d'équipement et des 
coûts de construction pour la formation brute de capi-
tal fixe, ainsi que pour les biens et services qui détermi-
nent la consommation collective des administrations 
publiques, les méthodes éprouvées par l'Eurostat dans 
le cadre de la comparaison européenne ont été utili-
sées. 
L'enquête relative à la consommation privée a été parti-
culièrement importante et, par certains aspects, plutôt 
délicate. Elle a été menée auprès de différents points 
de vente des pays, de manière à cerner d'aussi près que 
possible la réalité des prix qui s'impose aux ménages. Il 
convient de préciser qu'à cet effet, la plupart des pays 
ont été découpés en un certain nombre de régions éco-
nomiques relativement homogènes, à l'intérieur des-
quelles des zones rurales et urbaines ont été délimi-
tées, le cas échéant. 
Les trois premiers emplois finals du PIB ont été décom-
posés selon des classifications qui ont servi tant à la 
confection des listes de produits, dont les prix ont été 
observés, qu'à la détermination des pondérations né-
cessaires à la synthèse des parités. 
Ces pondérations, ainsi que les valeurs nominales des 
agrégats de 1980, ont été fournies par les pays parti-
cipants. Les prix moyens nationaux ont été calculés se-
lon les règles fixées par l'Eurostat. Toutes ces données 
ont été soigneusement contrôlées, avant d'être Intro-
duites dans la chaîne de calcul. 
Le programme de calcul intègre une méthode d'obten-
tion des parités binaires transitives au niveau détaillé, 
ainsi qu'un indice dit de Geary-Khamis, qui en assure 
les agrégations. Il est en outre conçu pour déterminer 
les valeurs réelles des différentes fractions du produit 
intérieur brut de chaque pays, et pour construire des in-
dices spatiaux qui révèlent les écarts de ces valeurs 
réelles per capita et des niveaux de prix entre les pays. 
Le but principal de cet exercice est d'obtenir un outil 
d'amélioration de la comparabilité internationale des 
agrégats de la comptabilité nationale. Il porte essentiel-
lement sur un aspect de la comparabilité de ces don-
nées, à savoir leur conversion en une monnaie commu-
ne en tenant compte des différences réelles entre les 
niveaux de prix. La question de savoir si les valeurs no-
minales fournies par les pays ont été estimées selon 
les règles internationales (notamment celles préconi-
sées par le système de comptabilité nationale des 
Nations unies), n'est pas examinée dans la présente 
étude. Ces valeurs nominales n'ont pas été révisées en 
dépit du fait que l'étude ait montré que, bien souvent, 
des pays n'ont pas pu respecter les exigences du SCN 
parce que, dans la plupart des cas, les données de base 
requises n'étaient pas disponibles. Cette question a 
donc été mise en veilleuse et ne sera réellement abor-
dée que dans le cadre des travaux ultérieurs. 
Les résultats de la comparaison des pays considérés 
sont présentés et analysés dans la suite de ce rapport, 
mais on peut d'ores et déjà souligner que les erreurs 
commises en convertissant systématiquement les agré-
gats économiques au moyen des taux de change offi-
ciels des monnaies nationales dans une étude compa-
rative, peuvent être considérables. Mesurées en tant 
que déviation des parités de pouvoir d'achat par rapport 
aux taux de change, elles vont de —45% à +26% pour 
le produit intérieur brut, par exemple. Pour chaque 
pays, on relève les déviations suivantes exprimées en 
pourcentages: 
Cameroun: + 3 Sénégal: —14 Malawi: —44 
Côte-d'lvoire: + 6 Tunisie: —23 Nigeria: +26 
Madagascar: —26 Botswana:—19 Tanzania: —20 
Mali: —32 Ethiopie: —45 Zambie: + 1 
Maroc: —17 Kenya: —25 Zimbabwe:— 9 
Les conséquences de ces déviations sur le PIB réel par 
habitant sont présentées sur le graphique illustrant la 
comparaison des valeurs réelles avec les valeurs nomi-
nales obtenues à l'aide des taux de change. 
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Chapitre II — Description de la collecte des données 
1. CADRE GÉNÉRAL 
1.1. DÉFINITIONS 
Les définitions exactes de ces emplois sont les suivan-
tes: 
Consommation finale 
Le cadre conceptuel de la présente étude, est celui de 
la comptabilité nationale. La comparaison internatio-
nale des pouvoirs d'achats porte en effet sur le produit 
intérieur brut et ses emplois tels que définis par le 
système de comptabilité nationale des Nations unies 
(SCN) et par le système européen de comptes économi-
ques intégrés (SEC). 
Le produit intérieur brut est un indicateur important de 
l'activité économique d'un pays. Il mesure la production 
effective des branches d'activité marchande et des 
branches non marchandes, les revenus provenant de la 
production et l'utilisation finale des biens et services. 
Plus précisément, il s'obtient directement en tant qu'ex-
cédent de la production totale mesurée aux prix départ-
usine sur la valeur totale de la consommation intermé-
diaire (mesurée aux prix d'acquisition), augmentée des 
droits et taxes sur importations; c'est-à-dire comme 
somme des valeurs ajoutées brutes de toutes les bran-
ches et des droits et taxes sur importations. Mais il 
peut être calculé indirectement en additionnant tous 
les emplois finals des biens et services (issus de la pro-
duction intérieure) avec le solde du commerce exté-
rieur. 
Cette dernière approche est retenue dans le cadre de la 
présente comparaison des valeurs réelles. Le produit in-
térieur brut est donc décomposé en six emplois qui 
sont, selon la terminologie du SCN: 
— la comparaison finale des ménages, 
— la consommation finale des administrations publi-
ques, 
— la consommation finale des institutions privées sans 
but lucratif au service des ménages, 
— la formation brute de capital fixe, 
— la variation des stocks, 
— l'excédent des exportations sur les importations de 
biens et services. 
«La consommation finale représente la valeur des biens 
et services utilisés pour la satisfaction directe des 
biens humains, que ceux-ci soient individuels ou collec-
tifs» (1). 
Elle couvre les acquisitions onéreuses, gratuites ou im-
putées des ménages (consommation finale des mé-
nages) et les services non marchands qui profitent à 
toutes les unités sans que l'on ne puisse déterminer la 
part utilisée par chacune d'elle. Ceux de ces services 
qui sont produits par les administrations publiques 
sont par convention considérés comme consommés 
par elles-mêmes et constituent par définition la 
consommation finale des administrations publiques. 
L'on définit la consommation finale des institutions pri-
vées sans but lucratif au service des ménages par ana-
logie. 
Dans toute la suite de ce rapport, nous désignerons ces 
deux derniers emplois par les expressions préconisées 
par le SEC, soit respectivement la consommation col-
lective des administrations publiques et la consomma-
tion collective des administrations privées. Quant à 
l'expression «consommation privée», elle désignera 
l'agrégat obtenu par l'addition de la consommation 
finale des ménages et de la consommation collective 
des administations privées. 
Formation brute de capital fixe 
Les branches d'activités marchandes et les branches 
non marchandes acquièrent, au cours d'une année don-
née, des biens durables neufs, destinés à des fins au-
tres que militaires, qu'elles utilisent pendant un an au 
moins dans leur processus de production. Les dé-
penses effectuées à cet effet, augmentées (*) 
1. de l'excédent de leurs ventes sur les achats de biens 
d'actif d'occasion et de rebuts, 
2. de la valeur des biens et services incorporés aux 
biens de capital fixe afin 
f) Système européen de comptes économiques intégrés SEC, 
2 e édition, 1979. 
f2) Voir le SEC, V édition, 1979, p. 53, et le manuel du SCN, 
p. 117 et sulv. 
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— de les améliorer 
— d'en accroître la durée de vie, la capacité de pro-
duction ou le rendement 
— de procéder à leur réfection, 
3. de la valeur des biens et services incorporés à leurs 
terrains, 
4. des services liés au transfert de propriété de leurs 
terrains et autres actifs corporels et incorporels. 
5. de la variation du cheptel de reproduction, de trait de 
lait et de zoo, 
constituent la formation brute de capital fixe (de l'an-
née considérée). 
Variations des stocks 
La variation des stocks représente la différence entre la 
situation des stocks à la fin d'une période et la situa-
tion au début de ladite période. 
Ces stocks sont constitués par «tous les biens (matiè-
res premières, produits semi-finis, travaux en cours, 
produits finis) qui ne font pas partie du capital fixe et 
qui se trouvent, à un moment donné, en possession des 
unités productrices résidentes» (1). 
Excédent des exportations sur les Importations de 
biens et services 
Ce flux représente le solde entre la valeur des biens et 
services cédés ou vendus par des unités résidentes 
d'un pays au reste du monde et la valeur des biens et 
services reçus par des unités résidentes en provenance 
du reste du monde. 
1.2. CHAMP DE L'ÉTUDE 
Les statistiques de comptabilité nationale nécessaires 
sont, d'une part, le produit intérieur brut aux prix du 
marché et ses emplois et, d'autre part, les ventilations 
les plus fines qui fassent ressortir la part de chaque 
fonction de consommation élémentaire, de chaque type 
de dépenses de l'État et de chaque élément d'investis-
sement. 
aux deux premiers, ils sont légèrement modifiés pour 
tenir compte du caractère tantôt marchand tantôt non 
marchand d'un môme service à l'intérieur d'un pays ou 
entre pays différents. 
En effet, il existe des services effectivement destinés et 
rendus aux ménages qui selon les cas sont classés 
dans leur consommation finale ou inclus dans la con-
sommation collective des administrations publiques. 
L'ambiguité résulte des organisations institutionnelles 
dans les différents pays. Ainsi des services comme la 
santé, renseignement, la culture, les loisirs, etc., ne 
sont pas comptabilisés selon des principes uniformes. 
Toutefois les divergences constatées, quant au traite-
ment des services d'enseignement, de culture de loi-
sirs, etc., n'altèrent nullement la comparaison réelle 
entre les pays. 
Pour la santé, la solution adoptée au niveau de l'Euro-
stat a été retenue ici. Elle consiste à ajouter les servi-
ces de santé, collectifs ou individuels, effectivement 
fournis par les administrations publiques aux ménages, 
à la consommation finale de ces derniers. Ne subsi-
stent alors, dans la consommation collective des admi-
nistrations publiques, que les dépenses courantes de 
fonctionnement (d'administration) du ministère de la 
santé et des administrations locales de santé. 
Les enquêtes relatives à la consommation privée et à la 
consommation collective des administrations publi-
ques sont organisées en tenant compte des nouveaux 
contenus de ces sous-agrégats. 
Il convient de préciser que la formation brute de capital 
fixe est le troisième sous-agrégat dont les prix sont col-
lectés. Pour les deux derniers emplois, à savoir la varia-
tion des stocks et le solde entre exportations et impor-
tations des biens et services, aucune enquête de prix 
n'est effectuée; les valeurs réelles sont calculées sur la 
base des rapports de prix qui résultent des taux de 
change officiels des monnaies nationales. 
Chacun des trois emplois sur lesquels portent les en-
quêtes est décomposé de façon aussi détaillée que 
possible, non seulement pour bien cerner les biens, ser-
vices et coûts élémentaires dont on devra calculer les 
parités de base, mais aussi pour déterminer les pondé-
rations à affecter à ces parités. 
Grâce à ces ventilations, il est aisé de passer des agré-
gats calculés par les pays participants selon les princi-
pes traditionnels de la comptabilité nationale, aux com-
posantes du produit intérieur brut telles que définies 
pour les besoins de la présente étude. 
Ces composantes sont: la consommation privée, la con-
sommation collective des administrations publiques, la 
formation brute de capital fixe, la variation des stocks, 
et le solde entre exportations et importations de biens 
et services. Les trois derniers sous-agrégats du PIB 
sont les mômes qu'en comptabilité nationale (*). Quant 
2. CLASSIFICATIONS 
2.1. CONSOMMATION PRIVÉE 
2.1.1. Classification des fonctions de consommation 
L'agrégat «consommation collective des administrations 
privées» n'est pas explicité dans tous les pays. De plus, 
là où il est distingué, il est d'un montant très faible 
voire négligeable, qui tient aux activités très réduites 
O Voir le SEC, 2e édition, 1979, p. 55, et le manuel du SCN, p. 116 et 117. 
fì Voir leur définition au chapitre 1.1. 
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des administrations privées dans ces pays ou à la sous-
estimation de ces activités. Dans la présente étude, cet 
agrégat est ajouté à la consommation finale des mé-
nages pour former ainsi la consommation privée. Ce 
dernier agrégat est cependant analysé selon la classifi-
cation des fonctions de consommation des ménages. 
Une analyse des prix par fonctions de consommation 
implique l'existence d'une classification de ces fonc-
tions ainsi que le choix d'un échantillon de biens et ser-
vices à observer. 
La classification adoptée comporte huit fonctions prin-
cipales repérées chacune par un code à un seul chiffre 
(de 1 à 8), et divisées en plusieurs fonctions (à 2 chif-
fres). Alors que certaines fonctions ne sont pas décom-
posées, de nombreuses autres sont subdivisées en 
sous-fonctions de plus en plus fines Gusqu'à 5 chiffres). 
Jusqu'au niveau des fonctions, la classification est 
conforme à celle préconisée par le système de compta-
bilité nationale (SNC) des Nations unies. Pour les 
fonctions principales 1, 3, 6, 7 et 8, l'équivalence est 
biunivoque jusqu'aux positions à trois chiffres (sous-
fonctions). Ceci montre bien que les exigences de la 
comptabilité nationale ont été respectées dès ce stade 
de l'étude. Toutefois, pour mieux circonscrire la réalité 
des prix aux acquisitions du des ménages, il convenait 
d'aller plus en avant dans les recommandations SCN 
en poursuivant autant que faire se peut la ramification 
des fonctions. 
Cela a donné des subdivisions de ce genre-ci: 
2 Articles d'habillement et chaussures 
2.1. Articles d'habillement y compris les répara-
tions 
2.1.1. Articles d'habillement et accessoires 
2.1.1.1. Vêtements hommes 
2.1.1.1.1. Vêtements de dessus (pour hommes). 
Chacune de ces positions correspond à un groupe de 
produits similaires, ou très différents mais répondant à 
des utilités de même nature; lequel groupe contient ce-
lui qui le suit (dans la ramification et non dans l'ordre 
de présentation des rubriques). 
Le dernier sous-groupe (désigné par l'expression «posi-
tion élémentaire») d'une succession de subdivisions 
n'est pas le plus petit que l'on puisse concevoir. Les vê-
tements de dessus pour hommes, par exemple, peuvent 
être analysés selon la partie du corps qu'ils couvrent 
principalement, la protection qu'ils sont censés assurer 
(contre le froid, contre la pluie, etc.), la confection, la 
taille ou bien d'autres critères encore. Tous ces genres 
devraient être identifiés dans les pays participants où 
ils existent afin d'opérer un choix rationnel et équilibré 
des «vêtements de dessus pour hommes» à observer. 
On comprend aisément la difficulté (voire l'impossibili-
té) qu'il y aurait à réaliser des partitions très fines à l'ai-
de de critères non équivoques. 
En fait de partitions très fines, c'est la liste exhaustive 
des produits entrant dans la consommation des ména-
ges que l'on établirait. Et même, si cela était possible, 
l'on serait bien obligé, — pour des raisons de coût de 
l'enquête et parce que certains produits ne peuvent pas 
être trouvés dans plus d'un pays —, de ne travailler que 
sur un nombre fini et raisonnable de produits. 
2.1.2. Liste des produits: sélection et définition 
L'établissement de la liste des produits à observer pro-
cède de deux soucis: 
1) tenir compte de la spécificité de la consommation 
africaine, 
2) veiller à la comparabilité d'un certain nombre de pro-
duits avec ceux retenus par l'Eurostat ou préconisés 
par les Nations unies, afin d'effectuer la comparai-
son des pouvoirs d'achat au niveau mondial. 
Une esquisse en a été faite par l'expert chargé du PCI 
pour les pays francophones d'Afrique. Elle a ensuite été 
soumise à l'examen des pays participants qui l'ont 
amendée: 
— par la suppression de certains produits que l'on ne 
pouvait pas trouver dans plus d'un pays, 
— par l'addition de nouveaux produits plus caractéristi-
ques de la consommation africaine, 
— par la restriction des définitions qui étaient si larges 
qu'elles recouvraient, selon l'interprétation qu'on en 
adoptait, des réalités différentes d'une région à l'au-
tre (à l'intérieur d'un même pays), ou d'un pays à 
l'autre, 
— ou encore, par l'élargissement des descriptions qui 
n'auraient permis qu'un nombre trop restreint (et par-
tant sans intérêt) de relevés de prix, 
— et enfin par le regroupement, à l'intérieur d'une 
même position élémentaire de la classification des 
fonctions, de certains produits relevant de positions 
élémentaires différentes. 
Cette dernière modification n'a pas d'incidence sur le 
nombre ni sur les descriptions des produits à enquêter. 
Elle n'affecte que les codes des produits, car elle cor-
respond en réalité à une révision de la classification 
par le regroupement de plusieurs positions élémen-
taires en une seule. L'on a dû procéder ainsi, à cause 
du niveau peu poussé de la décomposition des dépen-
ses de consommation des ménages en Afrique. 
Les enquêtes de prix ont d'abord été menées dans les 
sept pays francophones. Une liste de 721 produits a 
alors été utilisée. Puis, pour l'organisation des relevés 
de prix dans les pays anglophones, il est apparu la né-
cessité d'enrichir cette liste de 47 produits qui n'ont été 
identifiés que dans ces pays, mais d'en extraire 62 pro-
duits que l'on ne pouvait y trouver. 
Pour les quinze pays, l'on dispose donc d'une liste de 
768 produits parmi les plus répandus des différentes 
positions élémentaires, et qui peuvent, chacun, être 
identifiés dans deux pays au moins. Ce dernier critère 
de sélection des produits tient à la méthode même de 
calcul des parités de base. 
Chaque produit de cette liste est affecté d'un code 
alphanumérique, dont le radical numérique est le code 
de la position élémentaire qu'il représente. 
Il est décrit avec précision ou en des termes larges se-
lon les possibilités d'identification sur le terrain. Toutes 
les caractéristiques, qui permettent dans tous les pays 
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(où il existe) d'identifier le même produit ou à défaut 
des produits similaires et comparables, sont explici-
tées: le nom, le poids (ou le volume), le type d'emballa-
ge, la présentation, la couleur, le nombre d'unités, la 
composition, la marque, l'origine, l'unité de référence 
du prix. Pour la margarine par exemple, les indications 
suivantes sont données: 
100% végétale; emballage: papier aluminium; prix des 
250 gr de margarine. 
Mais pour tenir compte de la diversité des produits et 
de leur rareté dans les pays participants, on a dû, dans 
la plupart des cas, rédiger des descriptions «ouvertes» 
qu'il revenait aux enquêteurs nationaux de compléter et 
d'affiner au vu des caractéristiques effectivement ob-
servées. C'est le cas du «Beurre frais, pasteurisé, salé 
(code 115.1-c), avec moins de 10% de sel, en emballage 
de papier métallisé, pesant 250 grammes environ», dont 
on demande d'«indiquer la marque et l'origine». Tel est 
le cas aussi du «Savon de ménage à 72% (code 451-1), 
ne contenant aucune essence, ayant environ 62% de 
matière grasse et 28% d'humidité, présenté en mor-
ceau de 500 grammes», dont il faut préciser le taux 
d'humidité et la teneur en matière grasse exacts. De 
nombreux autres exemples pourraient être cités. 
Au sujet de l'unité de référence des prix, il importe de 
noter que de nombreux biens ont, d'un pays à l'autre, 
les mêmes caractéristiques, sauf la quantité; les enquê-
teurs doivent en convertir les prix à la même unité (kilo-
gramme, litre, etc.). 
Pour de multiples raisons, il est arrivé que tel produit 
observé lors de l'enquête dans un pays soit sensible-
ment différent de celui prescrit sur la liste des 768 pro-
duits. Parfois, le produit cherché a été trouvé, par rap-
port à une caractéristique donnée, selon plusieurs 
variétés. Chacun de ces cas a été examiné et a conduit 
aux solutions suivantes: 
— à l'intérieur d'une position élémentaire, suppression 
des rubriques n'intéressant pas plus d'un pays ou 
création de nouvelles rubriques, 
— et à l'intérieur d'une rubrique, précision des spéci-
fications observées du produit considéré. Les sous-
rubriques ainsi obtenues ont des codes alphanumé-
riques à terminaison numérique, et des descriptions 
plus détaillées (sauf la première sous-rubrique dont 
la terminaison O est implicite). 
Un exemple d'éclatement de rubrique à citer, parmi tant 
d'autres, est celui du 
«(1110.1.i) Miel raffiné» 
dont on demandait le prix des 500 grammes, mais qui 
en définitive a été observé en emballage 
de 500 grammes (1110.1.1) 
de 400 grammes (1110.1.11) 
de 200 grammes (1110.1.12) 
et de 900 à 1 000 grammes (1110.1.i3). 
Ainsi, 170 nouvelles rubriques et sous-rubriques ont été 
créées. Ici une rubrique, c'est la donnée d'un code al-
phanumérique à terminaison alphabétique, d'un libellé 
(nom du produit), et d'une description (définition du pro-
duit). Rappelons qu'une sous-rubrique représente une 
variété d'un produit. 
Dans un souci de simplification du langage, le mot pro-
duit sera, dans la suite du rapport, utilisé pour désigner 
le bien ou service tel que décrit sous une rubrique ou 
sous-rubrique de la liste. 
La liste définitive revue et corrigée à l'issue des en-
quêtes, comprend 938 produits. 
Le tableau ci-après établit la ventilation des produits 
des listes utilisées lors des enquêtes, et de la liste défi-
nitive, selon les huit principales fonctions de consom-
mation. 










Produits alimentaires, boissons 
et tabac 
1.1. Produits alimentaires 
1.2. Boissons non alcoolisées 
1.3. Boissons alcoolisées 
1.4. Tabac 
Articles d'habillement et 
chaussures 
Logements, énergie, combustibles 
Meubles, articles d'ameublement 
Services médicaux et dépenses 
de santé 
Transports et communications 
Loisirs, spectacles, enseignement 

















































































































Moins: produits Identifiés dans les pays francophones seulement. 
Plus: produits Identifiés dans les pays anglophones seulement. 
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2.2. CONSOMMATION COLLECTIVE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
2.2.1. Catégories de coûts de production 
Dans les pays africains participant à l'étude sur les pa-
rités de pouvoir d'achat, la consommation collective 
constitue en moyenne 18% du produit intérieur brut. 
Les services produits par les administrations publiques 
n'étant pas vendus à des prix du marché, leur éva-
luation par le comptable national se fait sur la base des 
coûts encourus lors de leur production. Pour une com-
paraison multilatérale des niveaux de prix devant dé-
boucher sur le calcul de parités de pouvoir d'achat, cela 
signifie qu'on ne peut pas s'appuyer sur un certain 
nombre de prix collectés sur le marché comme c'est le 
cas pour la consommation finale des ménages et la for-
mation brute de capital fixe, mais qu'il faut plutôt 
s'orienter vers une approche qui consiste à analyser et 
à relever les coûts de production (optique input). 
Ces coûts de production se divisent grossièrement en 
trois catégories: 
1. la rémunération des salariés, 
2. les achats de biens et services (1), 
3. la consommation de capital fixe, 
que l'on aurait pu analyser selon une classification par 
fonctions primaires de dépenses (services généraux, 
défense nationale, enseignement, santé, etc.) ou selon 
une nomenclature d'analyse des finances publiques. 
Mais aucune de ces ventilations ne répond réellement 
aux exigences du PCI. L'on convient plutôt de définir le 
contenu de chaque catégorie de coût (ce qui revient à 
établir une classification par coûts élémentaires), et 
partant de constituer un échantillon de coûts représen-
tatifs, comparables et observables. 
2.2.2. Rémunération des salariés 
Les dépenses supportées par les administrations pour 
la rémunération de leur personnel constituent de loin la 
part la plus importante de l'ensemble des coûts, dans 
les pays africains: en moyenne 65%, soit près de 12% 
du produit intérieur brut. Pour cette raison, l'on s'est ef-
forcé de concentrer les efforts sur cette grande catégo-
rie de coûts. 
Définition 
Les dépenses totales des administrations publiques 
pour la rémunération de leur personnel comprennent 
tous les versements effectués et tous les avantages 
fournis au titre de la rémunération du travail des sala-
riés au cours d'une période donnée (voir SCN 7.11-7.18). 
Ces versements et avantages se composent: 
— des salaires et traitements bruts, 
— des cotisations sociales effectives à charge de l'em-
ployeur, 
— des cotisations sociales fictives. 
a) les salaires et traitements bruts (c'est-à-dire avant la 
déduction des impôts et des cotisations sociales 
payés par les salariés) couvrent: 
— les salaires et traitements directs tels qu'ils figu-
rent dans la grille des traitements; 
— toute une série d'autres paiements qui viennent 
s'ajouter au traitement de base et qui varient sen-
siblement de pays à pays (ils peuvent constituer 
jusqu'à 30% de la dépense totale pour un salarié) 
et qui sont en général: 
• les allocations familiales (dans le cadre des 
comparaisons internationales on considère gé-
néralement un salarié marié avec 2 enfants à 
charge), 
• les allocations de foyer ou de résidence, 
• le 13° mois, 
• les pécules de vacances ou de fin d'année, 
• les heures supplémentaires, 
• toutes sortes de primes et gratifications éven-
tuelles; 
— toute une série d'autres paiements, tels que com-
missions, pourboires, travail spécial, primes de 
transport ou d'avantages en nature fournis gratui-
tement ou à prix réduit sous forme de produits ali-
mentaires, combustibles, indemnités de loge-
ment, etc.; 
b) les cotisations sociales effectives à charge de l'em-
ployeur comprennent les versements que les admi-
nistrations publiques effectuent aux organismes 
assureurs au profit de leurs salariés. Ces verse-
ments concernent les cotisations pour la pension de 
retraite ainsi que pour la maladie, l'accident, l'invali-
dité; ils sont calculés suivant les systèmes et barè-
mes en vigueur dans les différents pays; 
c) les cotisations sociales fictives représentent la 
contrepartie des prestations sociales fournies direc-
tement par les administrations publiques à leurs sa-
lariés ou anciens salariés, c'est-à-dire les presta-
tions qui se situent en dehors de tout circuit de coti-
sation. 
Dans le secteur des administrations publiques, les 
fonctionnaires et agents assimilés sont rémunérés sur 
la base d'un système de grilles des traitements. La 
comparabilité de ces grilles est en général assez bonne 
d'un pays à l'autre, chacune d'elles comportant un cer-
tain nombre de grades qui sont fonction des différents 
niveaux d'éducation (carrières A, B, C, D en général), et 
à l'intérieur des grades un certain nombre d'échelons 
variables suivant les réglementations administratives 
propres aux pays. 
Les emplois à retenir doivent représenter des occupa-
tions standard telles qu'on peut les repérer dans tous 
les pays et qui comportent plus ou moins les mêmes 
qualifications et les mêmes tâches, lis doivent aussi 
être représentatifs d'un ensemble d'emplois similaires: 
l'ingénieur est, par exemple, représentatif de tous les 
jeunes universitaires (agronomes, économistes, juris-
(') Voir définition au point 2.2.3. 
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tes) au service de l'État. En plus, doivent-ils bien couvrir 
tous les niveaux d'éducation et tous les secteurs des 
administrations publiques où sont exercées les diffé-
rentes fonctions principales: l'huissier et le manœuvre, 
par exemple, représentent bien le 1" niveau d'éduca-
tion, d'une part, et, d'autre part, ils sont, pour la 
fonction «services généraux», représentatifs des emplo-
is qu'on trouve pour ce niveau à la fois dans les admi-
nistrations centrales et auprès des collectivités locales; 
lis sont également représentatifs l'un du personnel ad-
ministratif, l'autre du personnel ouvrier. Pour un emploi 
déterminé, par exemple la secrétaire sténodactylogra-
phie, il faut en outre choisir ie grade le plus représenta-
tif de toute la carrière. 
Ces considérations valent bien entendu pour tous les 
emplois sélectionnés. 
La classification des emplois 
Si l'on veut procéder à une classification des différents 
emplois sélectionnés, deux critères peuvent être re-
tenus: 
— la fonction, c'est-à-dire le genre d'activité exercée. 
On distingue trois principales catégories de fonc-
tions, à savoir les services généraux, la santé et 
l'enseignement; 
— le niveau d'éducation. On en considère quatre: 
— 1" niveau (école primaire donnant une instruction 
de base), 
— 2· niveau (école moyenne, professionnelle: BEPC, 
CAP), 
— 3' niveau (enseignement secondaire: baccalau-
réat), 
— 4* niveau (formation universitaire: licence, docto-
rat). 










3) agent de police 
5) électricien d'entretien 
6) secrétaire sténodactylographie 
7) employé de bureau (BEPC) 
9) employé de bureau (bac) 
10) teneur de livres (bac technique) 
11) dessinateur (TP, génie rural) 
14) Ingénieur civil 
15) ingénieur statisticien (CESD) 
Santé 
4) sage-femme 







17) professeur du 
secondaire Inférieur 
18) professeur du secondaire 
supérieur 
2.2.3. Achats de biens et services et consommation de 
capital fixe 
La consommation collective des administrations publi-
ques est constituée, d'une part, de la rémunération des 
salariés et, d'autre part, de la consommation de capital 
fixe et de la consommation de biens et services. 
Les biens et services dont il est question ici sont ceux 
qui entrent dans la consommation intermédiaire des 
différentes branches des administrations publiques; ils 
sont marchands. On convient de déduire de leur valeur 
totale les ventes de biens et services marchands et la 
production de biens et services marchands effectuées 
par les administrations publiques, et d'y ajouter d'au-
tres dépenses courantes liées à leur fonctionnement. 
La consommation de capital fixe correspond à l'amor-
tissement du stock de capital fixe détenu par les admi-
nistrations publiques. Elle ne fait pas généralement 
l'objet d'une évaluation rigoureuse des pays, mais elle 
est raisonnablement estimée à environ 3% du total 
(soit 0,5% du PIB). 
Il apparaît, toutes évaluations faites, que les achats de 
biens et services marchands représentent presque la 
totalité du solde entre la consommation collective tota-
le et la rémunération des salariés. 
Pour toutes ces raisons, on assimile les deuxième et 
troisième catégories de coûts aux seuls achats de 
biens et services, et, dans le cadre du PCI, on ne leur at-
tribue qu'une seule parité. 
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Pour déterminer cette parité, on pourrait procéder com-
me pour la consommation finale des ménages et la for-
mation brute de capital fixe. L'on décomposerait les 
achats de biens et services en groupes dont les valeurs 
sont connues, et on constituerait un échantillon de pro-
duits représentatifs (dûment définis et décrits). Les prix 
de ces produits seraient relevés en tenant compe des 
conditions diverses et complexes selon lesquelles les 
administrations publiques effectuent leurs achats. L'on 
imagine aisément la lourdeur d'une telle enquête qui 
devrait être menée auprès des administrations en tant 
qu'acheteur, ou auprès de sources d'approvision-
nement. 
Dans ce dernier cas, on effectuerait souvent les mêmes 
types de relevés, pour les mêmes produits, que ceux de 
la consommation finale des ménages ou de la forma-
tion brute de capital fixe. 
En définitive l'on a opté pour une solution plus simple 
et plus expeditivo, dont la charge de travail est à la 
juste mesure de la précision des résultats escomptés. 
Elle consiste à retenir pour les groupes de biens et ser-
vices, certains rapports de prix (disponibles) des pro-
duits inclus dans les groupes correspondants, soit de 
la consommation finale des ménages, soit de la forma-
tion brute de capital fixe. 
On peut distinguer les principaux groupes de produits 
suivants: 
— produits alimentaires, 
— articles d'habillement et chaussures, 
— produits énergétiques, 
— dépenses d'entretien, 
— matériel et fournitures de papeterie, 
— loyers, 
— services de transport et de communication, 
— autres services n.d.a., 
— matériel et machines non électriques, 
— matériel et fournitures électriques, 
— matériel de transport, 
— construction et ouvrage de génie civil. 
Il faut noter que, dans les achats de biens et services 
des administrations publiques, figurent également des 
biens durables qui, par leur nature, devraient être clas-
sés parmi les biens de capital fixe. Il s'agit des biens 
durables achetés par les forces armées: biens d'équipe-
ment militaire (armes terrestres, navales et aériennes), 
immeubles à usage militaire (sauf les logements pour 
les ménages des militaires), les ouvrages de génie civil 
exclusivement utilisés à des fins militaires. 
2.3. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (FBCF) 
2.3.1. Classification de la FBCF 
Pour les besoins de la présente étude, la formation bru-
te de capital fixe est divisée en deux catégories de 
biens neufs et de services: les biens d'équipement, 
d'une part, et la construction et le génie civil, d'autre 
part. La valeur de chacun de ces biens dans la FBCF 
est censée comprendre l'achat moins la vente de biens 
d'actif d'occasion et de rebut de même nature, le coût 
des autres biens et services incorporés, et les dépenses 
liées au transfert de propriété du bien considéré. 
Les travaux de mise en valeur des terres et d'aménage-
ment des plantations, des vergers et des vignobles sont 
ici rangés dans le génie civil, tandis que les coûts de 
démolition sont inclus dans la valeur des constructions 
ou autres travaux réalisés sur les lieux de la démolition. 
Les animaux de reproduction, de trait, les animaux de 
lait et bétail analogue n'apparaissent pas explicitement 
dans l'une de ces catégories. Dans les pays partici-
pants, la variation de l'ensemble de ce cheptel n'est 
pas bien connue. Cependant, selon certains estima-
tions, sa valeur peut être raisonnablement considérée 
comme négligeable. 
Les biens sur lesquels portent les investissements des 
unités productrices sont classés selon la nomenclature 
NACE CLIO R.I. 26 de l'Eurostat, dont les libellés sont 
repris ci-après. (Certaines rubriques de cette nomencla-
ture sont regroupées pour tenir compte de la structure 
des investissements dans les pays africains. Et les po-
sitions créées pour les besoins de l'enquête sont dési-
gnées par des expressions nouvelles). 
L'on considère ici que les biens d'actif sont produits 
par six branches d'activité distinctes. La classification 
utilisée est donc faite de six groupes principaux: 
machines et équipement non électriques, 
machines et équipement électriques, 
moyens de transport, 
logements, 
bâtiments non résidentiels, 
ouvrages de génie civil. 
Chacun de ces groupes principaux est affecté d'un 
code à 3 chiffres. Il est subdivisé en groupes (code à 
4 chiffres), puis en positions élémentaires ou sous-
groupes. 
Classification de la formation brute de capital fixe 
3.1. Biens d'équipement 
3.11. Machines et équipement non électriques 
3.111. Produits de la transformation des métaux, de la 
construction métallique et de la chaudronnerie 
3.111.1. Produits de la transformation des métaux et de 
la construction métallique 






Outillage et articles finis en métaux, meubles 
de bureau 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils pour le travail des métaux 
Machines et matériel pour les mines, la métal-
lurgie, le bâtiment, le génie civil 
Machines pour industries diverses, machines 
d'emballage et pour le travail du caoutchouc 
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3.116.1. Machines textiles 
3.116.2. Machines pour les industries alimentaires, chi-
mique, d'emballage 
3.116.3. Machines pour le travail du bois, du papier, ma-
tériel de blanchisserie 
3.117. Autres machines et matériel mécanique 
3.118. Machines de bureau, machines pour le traite-
ment de l'information 
3.119. Produits de la mécanique de précision, instru-
ments d'optique, matériel photographique 
3.12. Machines et équipement électriques 
3.121. Matériel électrique, y compris le matériel 
d'éclairage 
3.122. Appareils électriques industriels 
3.13. Moyens de transport 
3.131. Véhicules et moteurs automobiles 
3.132. Autres moyens de transport 
3.2. Construction et génie civil, y compris les tra-
vaux de démolition 
3.21. Logements 
3.22. Bâtiments non résidentiels 
3.23. Ouvrages de génie civil 
2.3.2. Biens d'équipement 
La liste des produits dont les prix ont été relevés a été 
établie suivant deux critères fondamentaux, à savoir la 
représentativité et l'identité. Cette liste est un échan-
tillon représentatif de l'ensemble des biens d'équipe-
ment entrant dans la formation brute de capital fixe des 
pays participants. Cette représentativité globale est la 
résultante de la représentativité par sous-groupe (ou po-
sition élémentaire) et de la représentativité par fonction 
d'investissement. 
Chaque sous-groupe peut être considéré comme 
valablement représenté par une ou plusieurs fonctions 
d'équipement (ou fonction d'utilisation des biens 
d'équipement). Par exemple, dans le cadre des enquê-
tes de prix, le sous-groupe «Machines pour les indus-
tries alimentaires, chimiques, et d'emballage» n'est étu-
dié qu'à travers six types de matériels à savoir: des 
homogénéisateurs, des pétrins «boulanger» des mélan-
geurs de pâte à patisserie, des fours à pain, des ha-
choirs à viande, et des soutireuses-boucheuses. 
Et, à un niveau plus fin, l'on a veillé à ce que chaque 
type de bien d'équipement, c'est-à-dire chaque fonction 
d'équipement sélectionnée, soit bien représentée par 
un nombre donné de produits décrits. 
Les descriptions font ressortir les caractéristiques qui 
permettent d'identifier exactement les mêmes machi-
nes et matériels d'un pays à l'autre. Mais à défaut de 
cette condition d'identité, seule la comparabilité est 
préconisée pour tenir compte des disparités économi-
ques et des différences de sources d'approvision-
nement en biens d'actifs. Cette solution, qui exige que 
seules les principales caractéristiques techniques 
soient les mêmes, donne une plus grande souplesse au 
choix des produits et permet ainsi d'atteindre un degré 
de représentativité plus élevé. 
Les principales caractéristiques techniques se réfèrent 
surtout aux données de performance (capacité, vitesse, 
puissance, dimensions, débit, etc.). Les données 
concernant le fonctionnement (commande hydraulique, 
nombre de vitesses, source d'énergie utilisée, etc.), 
ainsi que les données relatives à la qualité de la machi-
ne (qualité de l'acier, poids de la machine, précision de 
travail) ont un caractère moins contraignant, et peuvent 
être interprétées avec quelque souplesse. 
Identité, comparabilité et représentativité sont d'ail-
leurs constamment en concurrence, et le choix final 
d'une machine d'une certaine marque et d'un certain 
modèle est souvent le fruit d'un compromis. 
Néanmoins, grâce à l'approche binaire, la recherche de 
solutions de compromis n'est pas toujours obligatoire. 
Entre deux pays, les parités relatives à un produit don-
né peuvent être calculées dès que l'on dispose de prix 
moyens pour deux pays au moins. 
Cent produits sont décrits sur des fiches d'enquête. 
Dans la plupart des cas, chaque description est illus-
trée d'une photographie du produit standard à observer. 
Il y a précisément: 
76 machines et équipements non électriques, 
15 machines et équipements électriques, et 
9 moyens de transport. 
2.3.3. Construction et génie civil 
La construction et le génie civil constituent le deu-
xième grand volet de la FBCF. On note trois grandes ca-
tégories qui distinguent les principales utilisations de 
ces ouvrages. Ce sont: 
— les logements: unifamiliaux et multifamiliaux; 
— les bâtiments non résidentiels: agricoles, industriels, 
pour les services marchands et pour les services non 
marchands; 
— et les ouvrages de génie civil. 
Le souci d'identité ou de comparabilité se heurte, dans 
le cadre d'une comparaison internationale des prix des 
bâtiments et travaux publics, au fait qu'on ne peut trou-
ver de constructions identiques ou comparables dans 
plusieurs pays. 
On contourne la difficulté en adoptant la «méthode de 
l'ouvrage standard» qui consiste à définir une construc-
tion ou un ouvrage fictif, et à en évaluer le prix. Le 
même plan de construction explicité par un devis de-
scriptif quantitatif détaillé est donc considéré dans 
tous les pays. 
Chaque ouvrage final peut être considéré comme un 
groupe à l'intérieur duquel des sous-groupes sont clai-
rement définis et décrits. Car un devis de bâtiment 
«standard» se compose bien de différents chapitres tels 
que terrassement, fondations, maçonnerie, menuiserie, 
peinture, charpente, etc. 
Chacun de ces chapitres contient un certain nombre de 
rubriques définissant chacune une phase de construc-
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tion, c'est-à-dire des travaux et opérations de construc-
tion bien précis et les matériaux nécessaires. Une toitu-
re, par exemple, est de cette manière, définie comme 
étant le résultat d'un travail (main-d'œuvre) à l'aide de 
tôles ondulées, de clous, de mastic, etc. (matériaux). 
La description de chaque phase débouche sur la déter-
mination d'une quantité. 
Il s'agira d'un mètre carré de mur monté de telle façon 
précise avec tels matériaux, d'un kilogramme, d'un 
mètre cube ou d'un mètre linéaire de telle partie de la 
construction. C'est à cette quantité que doit être atta-
ché un prix unitaire qui inclut tous les coûts de réalisa-
tion de l'élément de construction considéré. 
Les prix unitaires d'un élément sont tout à fait compa-
rables d'un pays à l'autre, bien que les matériaux utili-
sés ne soient pas identiques. 
Pour les matériaux utilisés, les dimensions standardi-
sées qu'on trouve dans les pays peuvent être différen-
tes de celles indiquées dans le devis. Chaque pays re-
tient celles qui se rapprochent le plus des descriptions 
communes. Il en va de même des dimensions des por-
tes, fenêtres et autres travaux de menuiserie. Quant à 
la nature des matériaux, elle peut également varier d'un 
pays à l'autre, tout en garantissant des solutions équi-
valentes. 
Quoi qu'il en soit, il importe de noter que l'hypothèse 
adoptée par l'Eurostat sur la structure des inputs de la 
construction est que les cas où ii est opportun d'inter-
préter les définitions avec un peu de souplesse, afin de 
mieux tenir compte de certaines particularités nationa-
les, prennent une part relativement faible dans l'ensem-
ble du prix d'une construction. 
Dans tous les autres cas, qui représentent la presque 
totalité de la valeur d'une construction, quantité et qua-
lité des matériaux à utiliser, ainsi que le volume de tra-
vail à exécuter, découlent directement de certaines lois 
physiques qui sont les mêmes dans tous les pays. 
La liste des ouvrages retenue est la suivante: 
Logements:villas «cadres» /logements jumelés «berger» 
Bâtiments non résidentiels: hangar, 
immeuble de bureaux, 
école primaire, 
bâtiment-lit d'un hôpital. 




les ces pondérations ont été calculées quand ils n'ont 
pas donné les pondérations elles-mêmes. Il s'agit es-
sentiellement de la valeur nominale du PIB en 1980 et 
de la décomposition fine de ses emplois selon les clas-
sifications préconisées. 
Pour calculer les parités relatives aux fonctions de 
consommation élémentaires des ménages — dans le 
cadre de la comparaison entre pays africains — le prin-
cipe selon lequel «la liste des produits observés consti-
tue la décomposition détaillée optimale de la consom-
mation privée» été utilisé. Il signifie que, si l'on pour-
suivait la subdivision des fonctions de consommation 
au-delà des positions élémentaires, l'on obtiendrait, 
moyennant une combinaison de critères non équivo-
ques, la liste idéale de tous les produits. 
Cette liste serait exhaustive, répertoriant tous les pro-
duits entrant dans la consommation finale privée. De 
plus, pour n'importe quel pays, la parité exacte d'une 
position élémentaire ne serait pas significativement dif-
férente de la parité moyenne des produits-échantillons 
de cette position élémentaire. Enfin, à l'intérieur de 
n'importe quelle position élémentaire, et cela pour n'im-
porte quel pays, on pourrait définir sans ambiguïté, des 
classes d'équivalence de produits. Une classe d'équiva-
lence est ici composée de tous les produits qui ont la 
même utilité ou des utilités voisines, qui sont donc voi-
sins au sens des critères retenus et qui ont des parités 
sensiblement égales. 
La liste échantillon qui a servi à l'enquête dans les pays 
serait faite des représentants (un par classe) des clas-
ses d'équivalence. 
Les critères qui permettent de circonscrire de telles 
classes d'équivalence sont certainement difficiles à 
trouver et à préciser. 
Mais il est supposé et admis que la confection d'une 
liste échantillon, par la sélection de produits dont la re-
présentativité dans les régions (c'est-à-dire l'importan-
ce relative dans les habitudes de consommation des 
ménages des différentes régions du pays) est connue, 
procède de l'utilisation implicite de tels critères. 
Chaque produit de la liste échantillon, pris comme re-
présentant d'une classe de produits, est affecté d'un 
coefficient qui n'est autre que le poids de toute la clas-
se à l'intérieur de la position élémentaire considérée; 
les pondérations ont été communiquées par les pays 
participants. 
3. ENQUÊTES DE PRIX 
2.4. PONDÉRATIONS 3.1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
L'analyse du produit intérieur brut selon ses principaux 
emplois définit les pondérations nécessaires au calcul 
des parités globales. Plus généralement, la décomposi-
tion d'un agrégat en sous-agrégats détermine les pon-
dérations à affecter aux parités de ces sous-agrégats 
pour obtenir la parité de l'agrégat lui-même. Les pays 
participants ont fourni les statistiques grâce auxquel-
3.1.1. Nature des travaux 
Les travaux de préparation des enquêtes ont été menés 
au niveau de l'Eurostat par une équipe composée de 
fonctionnaires européens et d'experts africains. Ils ont 
porté notamment sur la mise au point des méthodes 
d'enquête, la confection des classifications des 
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emplois finals, les listes de produits à observer, l'éta-
blissement des supports d'enquêtes et autres docu-
ments de saisie (carnets d'enquête, fiches de transmis-
sion des données des pays à l'Eurostat, etc.). 
De nombreuses missions exploratoires ont été effec-
tuées en Afrique par des membres de l'équipe. Elles ont 
permis de prendre connaissance auprès des institu-
tions nationales de statistique des données existantes 
sur les comptes nationaux, les enquêtes budget-
consommation, sur les relevés et indices de prix à la 
consommation africaine et sur l'existence sur le mar-
ché de certains biens et services. 
3.1.2. Confection de documents de travail 
Toutes les informations recueillies, ainsi que l'expéri-
ence acquise par l'Eurostat dans l'étude des parités de 
pouvoir d'achat, ont été utilisées pour la confection des 
documents qui ont été soumis ensuite à l'examen des 
responsables nationaux du PCI. Les discussions relati-
ves à ces documents ont abouti à l'adoption d'une mé-
thodologie d'enquête unique pour tous les pays. 
Pour l'enquête liée à la consommation finale des mé-
nages, la méthodologie préconise le découpage de cha-
que pays en grandes régions économiques homogènes, 
à l'intérieur desquelles des zones rurales et urbaines 
sont délimitées. 
Le deuxième type concerne la transmission des don-
nées à l'Eurostat. 
Les prix moyens nationaux calculés par les pays selon 
certaines méthodes sont transmis sur des fiches appro-
priées. 
D'autres informations sont consignées sur différents 
documents: 
— le tableau de comparaison des traitements des ad-
ministrations publiques, 
— le questionnaire complémentaire, relatif aux pro-
duits consommés par les ménages, mais qui n'ont 
pas fait l'objet d'une enquête spécifique, 
— le tableau des pondérations à utiliser pour le calcul 
des parités de pouvoir d'achat. 
Il convient de noter que le manuel dans lequel la classi-
fication des fonctions de consommation des ménages 
et la liste des produits à observer sont explicitées, est 
en même temps un questionnaire. En effet, l'on y de-
mande, pour chaque produit, la représentativité régio-
nale (colonne R), la saisonnalité régionale (colonne S), 
le type de prix (') (colonne P) et la représentativité 
fonction O (colonne r). Les quatre renseignements ont 
été utilisés pour distinguer les produits selon la pro-
cédure de collecte des prix qui devait leur être appli-
quée, et pour confectionner le questionnaire approprié 
(exemple: le questionnaire complémentaire). 
Toute la méthodologie est explicitée dans quatre notes 
qui se rapportent respectivement au cadre général du 
projet de comparaisons internationales, au calcul des 
prix moyens et à la collecte des prix des produits sai-
sonniers, au calcul des parités de pouvoir d'achat des 
biens de capital fixe, et à la consommation collective 
des administrations publiques. 
Les nomenclatures font l'objet de documents distincts. 
Il s'agit de la classification des fonctions de consom-
mation des ménages, prolongée par la liste des pro-
duits à observer (chaque produit est dûment décrit et 
affecté d'un code alphanumérique), de la nomenclature 
de la formation brute de capital fixe et de la liste-
échantillon des biens d'équipement et ouvrages de bâti-
ment et travaux publics, et enfin de la décomposition 
de la consommation collective des administrations pu-
bliques et de la description des coûts à évaluer. 
Les supports des enquêtes sont de deux types: les fi-
ches de relevés et les fiche d'information. Le premier 
type concerne les enquêtes à passages répétés en vue 
de la collecte des prix des produits courants destinés 
aux ménages. Il s'agit en fait d'un questionnaire consti-
tué par quatre carnets, dont chaque page est consacrée 
à un produit. 
L'on y précise le code (alphanumérique), le nom et la 
description dudit produit. Et sur sept colonnes, chaque 
page est appelée à recevoir les identifiants du produit: 
lieu d'observation (zone et centre d'enquête, type de 
point de vente, code du point de vente) et caractéristi-
ques (prix observé, quantité, marque, observations 
éventuelles). 
3.2. MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT 
DES ENQUÊTES 
L'enquête relative aux prix de la consommation finale 
des ménages a été réalisée selon un plan de sondage 
articulé autour du découpage de chaque pays en ré-
gions économiques homogènes, de la délimlnation de 
centres d'enquêtes en zone rurale et urbaine et du 
choix de nombreux points de vente. 
Le nombre de régions retenues dans la plupart des cas 
varie entre cinq et huit. Le découpage a été effectué en 
tenant compte des habitudes régionales de consomma-
tion, des possibilités d'approvisionnement en biens 
courants, soit des particularités économiques et so-
ciales. Autant de facteurs explicatifs de la rareté de cer-
tains produits, et de la formation des prix. L'on a donc 
veillé à délimiter des régions homogènes correspon-
dant chacune à un nombre entier de provinces admi-
nistratives, de régions économiques ou de régions d'en-
quêtes auprès des ménages. Toutefois, dans les pays 
où une telle partition ne pouvait être considérée comme 
significative, l'on n'a pas procédé au découpage. Tel a 
été le cas du Botswana, de la Zambie et du Zimbabwe. 
C) Prix relevé, prix homologué, prix libre non relevé. 
(*) II s'agit de la représentativité à l'Intérieur d'une fonction élémentai-
re, c'est-à-dire parmi les produits (de la liste échantillon) qui repré-
sentent la même position élémentaire (de la classification). 
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La dichotomie urbain-rural a été mise en exergue par-
tout où les modes de consommation à l'intérieur des ré-
gions ont pu être discriminés selon le type de centre 
d'enquête. Cela a été possible dans 10 pays sur 15, où 
l'on a distingué, d'une part, les grandes villes secondai-
res et, d'autre part, les centres ruraux. 
Il est établi, en tout cas, que le plan de sondage a été 
fait dans chaque pays de manière à tenir compte de la 
distribution commerciale des produits sur le territoire 
national et de la variabilité des prix liée à cette distribu-
tion. 
Pour mieux circonscrire cette dispersion, l'on a effec-
tué les relevés en différents points de vente où, entre 
autres facteurs, les niveaux de prix sont expliqués par 
l'importance relative des stocks vendus et leur vitesse 
de rotation, c'est-à-dire par le degré de fréquentation de 
ces points par les ménages. 
La classification suivante a été utilisée dans bien des 
pays (à l'exclusion de ceux où elle ne traduit pas bien la 
structure commerciale existante): grands magasins, su-
permarchés, magasins spécialisés indépendants, mar-
chés, épiceries, boutiques, autres. 
Le tableau ci-dessous donne le plan de sondage des 
différents pays (exception faite des points de vente). 
Tableau 3: Plan de sondage des différents pays 
sage des autres centres ont été menés par des équipes 
certes différentes, mais qui ont travaillé selon des ins-
tructions conçues pour éviter toute distorsion dans 
l'identification des produits fixés. 
Il est un cas particulier à relever, c'est celui de l'Ethio-
pie où l'opération PCI, en ce qui concerne la consom-
mation finale des ménages, n'a été qu'un aspect d'une 
enquête d'envergure nationale qui portait sur une liste 
de prix plus fournie que celle du PCI. 
Dans les maisons de commerce (magasins, bouti-
que. ..), les prix ont été simplement lus sur des étiquet-
tes ou demandés aux vendeurs; le marchandage n'y a 
été possible que dans de rares exceptions. Dans les 
marchés par contre, cette négociation des prix a été 
quasi systématique. L'on a discuté le prix comme si 
l'on se proposait réellement d'acheter le produit consi-
déré, ou bien l'on a marchandé pour acheter ensuite. 
Pour les produits alimentaires, ce dernier procédé a dû 
être utilisé dans la plupart des pays pour surmonter la 
réticence, voire le refus, des marchands à se soumettre 
à une enquête «pour rien». Il a fallu le faire pour pouvoir 
peser les denrées. Finalement, chaque séquence de re-
levé de prix a partout comporté trois temps: 
1. relevé de la valeur (marchandage si nécessaire), 
2. prise du produit (achat éventuel), 



















































































np = non précisé: les pays n'ont pas indiqué le nombre exact 
de centres (urbains et ruraux) où les en-
quêtes ont été effectuées. 
Les équipes d'enquêteurs ont parcouru les grandes vil-
les, les centres secondaires et les villages retenus, en 
respectant, partout où cela était nécessaire, le calen-
drier des marchés hebdomadaires. Le fait d'avoir retenu 
dans une ou plusieurs zones, la même équipe pour 
couvrir tous les centres d'enquête, garantit la compara-
bilité des résultats. Car l'on a veillé alors à observer 
partout les produits qui répondaient le mieux aux de-
scriptions données. 
Bien qu'ayant procédé autrement, d'autres pays (com-
me le Sénégal) ont fait valoir le même rang de rigueur: 
l'enquête sédentaire dans les grandes villes et le ratis-
Préparation des documents d'enquête 
En plus des carnets d'enquête préparés par l'Eurostat, 
tous les pays ont conçu et utilisé un certain nombre de 
documents allant des listes des produits, regroupés par 
fonction et par type de point de vente, aux instructions 
aux enquêteurs. 
Formation des enquêteurs 
Bien que, dans la plupart des cas, les enquêteurs aient 
été recrutés parmi les agents chevronnés travaillant 
habituellement sur les relevés des prix nécessaires au 
calcul de l'indice du coût de la vie, une formation a dû 
leur être donnée en deux à sept jours sur la spécificité 
de l'enquête PCI. 
Lors de cette formation, l'on a particulièrement insisté 
sur les définitions et descriptions des produits et sur la 
manière dont les séquences de collecte des prix de-
vaient être menées selon les différents points de vente. 
Le calendrier des opérations 
Les périodes initialement retenues pour la réalisation 
des enquêtes n'ont pas été respectées par bon nombre 
de pays, et cela pour diverses raisons. Les pays franco-
phones ont organisé les leurs entre février et mai 1981 
au lieu du premier trimestre 1981. Et dans les pays an-
glophones, les enquêtes qui étaient prévues pour le der-
nier trimestre de cette année-là ont débordé jusqu'en 
1982. Chaque enquête nationale aura duré un mois envi-
ron dans le premier groupe de pays et davantage (de 1 à 
2 mois) dans le deuxième. 
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Il importe de noter que ces décalages calendaires n'ont 
toutefois aucune incidence sur le calcul des parités ni 
sur la comparabilité des résultats. L'on verra dans les 
chapitres suivants que des déflateurs ont été dûment 
appliqués aux moyennes nationales des prix observés 
pour obtenir les prix de 1980 sur lesquels portent les 
comparaisons. 


















20 avril — 5 mai 1981 
13 avril — 13 mai 1981 
1" mars — 3 avril 1981 
23 avril — 25 mai 1981 
15 juin — 15 juillet 1981 
6 mars — 6 avril 1981 
2 mars — 2 avril 1981 
Janvier — mars 1982 
1981/1982C) 
Novembre 1981 — février 1982 
Janvier 1982 
Avril — juin 1982 
Février — avril 1982 
Janvier — mars 1982 
Mars 1982 
Ç) En Ethiopie, les enquêtes de prix à la consommation finale des 
ménages ont été effectuées en milieu rural en mal, juin et juillet 
1981 et en milieu urbain de mal 1981 à avril 1982. 
Difficultés d'ordre technique 
L'enquête prix relative à la consommation finale des 
ménages, qui au départ était considérée comme une 
simple répétition des collectes traditionnelles pour l'in-
dice des prix de détail, s'est en fait révélée beaucoup 
plus complexe. 
La principale difficulté est venue du fait qu'il fallait 
scrupuleusement respecter les définitions et caracté-
ristiques données pour chaque article, afin de conser-
ver le critère de comparabilité. Les définitions ont paru 
dans bien des cas impropres pour une application dans 
les pays africains. Elles étaient souvent trop précises et 
trop techniques; et cela n'a pas facilité du tout le travail 
des agents enquêteurs. 
La deuxième difficulté — surmontée dans certain pays 
— a été celle de la traduction, en langues nationales, 
des noms des produits alimentaires disponibles sur les 
marchés. 
La troisième difficulté à laquelle les enquêteurs se sont 
heurtés est constituée par la méfiance des vendeurs à 
leur endroit. Dans certains pays elle a été levée grâce 
aux explications fournies aux vendeurs des marchés ou 
au procédé d'achat des produits. 
Difficultés d'ordre logistique 
Le nombre de centres et de points d'enquête sélection-
nés est lié à l'organisation, d'une part, de la distribution 
commerciale dans le pays et, d'autre part, de l'appareil 
statistique (existence ou non de services régionaux). 
Mais il ne dépend pas des moyens de déplacement que 
les enquêteurs pouvaient utiliser pour atteindre chacun 
de ces lieux. 
Dans des pays, où les systèmes de communication 
sont peu développés, la difficulté de relier des points 
de vente très distants les uns des autres a été rude-
ment ressentie. 
4. DONNÉES DE BASE, CONTRÔLES ET RÉVISION 
4.1. NATURE DES DONNÉES REÇUES 
Pour les besoins de la comparaison, les pays partici-
pant au projet ont fourni deux séries de données. 
La première est constituée des prix collectés au cours 
des enquêtes. Ces données ont été transmises à l'Euro-
stat sur des fiches concues à cet effet. Elles se rappor-
tent aux trois principaux emplois du PIB étudiés, il 
s'agit: 
— des prix à la consommation finale des ménages, 
— des prix des biens d'équipement, 
— et des devis des travaux de construction et de génie 
civil. 
La deuxième série concerne d'autres données néces-
saires à la comparaison, à savoir: 
— les statistiques des comptes nationaux relatives au 
produit intérieur brut et à ses emplois, 
— les pondérations détaillées jusqu'au niveau des posi-
tions élémentaires des trois emplois du PIB étudiés: 
la consommation finale des ménages, la consomma-
tion collective des administrations publiques, et la 
formation brute de capital fixe, 
— la rémunération des salariés des administrations pu-
bliques, 
— les indices de prix temporels, 
— les statistiques sur les populations nationales, ré-
gionales et par zones urbaines ou rurales, 
— les données sur la représentativité régionale des pro-
duits de la consommation des ménages, 
— les données sur la représentativité, à l'intérieur de 
chaque position élémentaire, des différents produits 
de la consommation des ménages dont les prix ont 
été relevés, 
— les taux de loyers, et les tarifs des services de santé, 
qui ont fait l'objet d'un questionnaire complémen-
taire. 
Les fiches de transmission des prix (à l'Eurostat) ont 
permis une saisie informatique directe. Elles-sont de 
deux types: les fiches numéro un, sur lesquelles sont 
enregistrés les prix observés, et les fiches numéro 
deux, destinées aux prix moyens. 
Les carnets d'enquêtes dans lesquels l'Eurostat a indi-
qué les caractéristiques et les codes des produits, et 
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prévu des espaces vides pour l'enregistrement des prix, 
ont pu être utilisés par les pays participants dans la 
plupart des cas. Cependant ces pays ont dû prendre 
beaucoup de temps à recopier ensuite les informations 
recueillies sur les fiches de transmission numéro un. 
De plus, ils ont appliqué des méthodes de calcul des 
prix moyens si différentes, que l'Eurostat a dû décider 
de ne pas utiliser les données consignées sur les fiches 
de transmission numéro deux. Et comme plusieurs 
pays n'ont pas renvoyé ces fiches, c'est à l'Eurostat 
qu'est revenu le soin de calculer tous les prix moyens. 
Il convient de préciser qu'en général la transcription 
des données sur les fiches numéro un a pris plus de 
temps que prévu à cause de la lourde charge de travail 
qu'elle représente. Il en va de même pour le calcul des 
moyennes de prix effectué par les pays qui s'y sont 
consacrés. Il vaudra mieux, à l'avenir, confier ces cal-
culs à l'Eurostat, qui les réaliserait sur ordinateur pour 
tous les pays participants. 
4.2. EXAMEN DES DONNÉES PAR L'EUROSTAT 
Les données reçues ont été examinées avec beaucoup 
de minutie par l'Eurostat tantôt au cours des contacts 
bilatéraux, tantôt en tenant compte des observations 
que les pays participants ont écrites sur les documents 
renvoyés. Les contrôles ont été effectués selon une 
procédure dont on présente ci-après les grandes lignes, 
de façon concise. 
a) Prix à la consommation finale des ménages 
Cette partie constitue la plus grande masse d'informa-
tion reçue car tous les relevés de prix étaient portés sur 
les fiches numéro un. Ainsi l'Eurostat a dû consacrer la 
plupart du temps de contrôle à l'examen de ces don-
nées. 
Les séquences de perforation sont les suivantes: 
— codes des produits, 
— codes des régions, 
— codes des zones, 
— codes des points de vente, 
— prix. 
Avant la perforation, ces codes étaient vérifiés sur les 
fiches de transmission numéro un et, le cas échéant, 
modifiés pour tenir compte des distinctions retenues 
dans les calculs ultérieurs. 
A partir des données disponibles sur fichiers informati-
ques, tous les chiffres ont été examinés minutieuse-
ment, en tenant compte notamment de la variabilité des 
relevés de prix, ainsi que des commentaires et observa-
tions formulés dans la huitième colonne des fiches de 
transmission I. 
Pour chaque pays, le coefficient de variation d'un pro-
duit donné a été calculé systématiquement et, dans 
certains cas, il a permis à l'Eurostat d'éliminer certains 
prix à cause du manque de comparabilité des variétés 
correspondantes. Cela a été fait en tenant compte des 
observations écrites par les enquêteurs ou des 
contacts bilatéraux pris avec les pays participants 
après les enquêtes. 
Une remarque générale mérite d'être faite quant aux ca-
ractéristiques des produits. Tous les pays ont vraiment 
respecté ces caractéristiques aussi strictement que 
possible. Cependant, leurs commentaires font état des 
difficultés rencontrées sur le terrain. Il est intéressant 
de noter que ces observations ont conduit à deux con-
clusions différentes: 
— pour certains produits, il est apparu que les prix 
n'ont été observés que dans un pays. Ces produits 
ont été supprimés de la liste; 
— dans un grand nombre de cas, la description d'un 
produit n'était pas très précise et, partant des indi-
cations données par les pays, d'autres produits ont 
dû être définis. Le plus souvent, la définition initiale 
a été éclatée en deux nouvelles définitions ou plus. 
Ainsi, la création de nouveaux produits a assuré une 
comparabilité plus stricte entre pays, ce qui est une 
condition essentielle pour la comparaison des prix. 
Pour la consommation des ménages, 170 nouveaux pro 
duits ont été ajoutés à la liste (voir tableau 1). Il est dif-
ficile de tirer ici d'autres conclusions générales sur cet 
te partie du travail de révision, parce que de nombreu 
ses corrections ont été effectuées qui n'intéressen 
qu'un pays pour un produit donné. Ces cas particuliers 
ne sont pas cités ici. 
Les prix unitaires disponibles constituent une masse 
de données précieuses qui peut être utilisée à d'autres 
fins que celle de l'estimation des prix moyens natio-
naux. L'Eurostat envisage par conséquent de s'en servir 
dans un autre cadre de travail, notamment pour calcu-
ler les différences de niveaux des prix entre les régions 
ou les zones, à l'intérieur de chaque pays. 
Une deuxième masse d'informations relatives aux prix 
est constituée par les coefficients de pondérations né-
cessaires au calcul des prix moyens nationaux. Ils sont 
de deux types différents: ceux qui sont tirés des struc-
tures démographiques et ceux qui sont relatifs aux 
structures de consommation. 
En ce qui concerne l'estimation des populations régio-
nales et zonales, il n'y a aucune difficulté spéciale à 
mentionner ici (voir chapitre III). Pour la consommation 
cependant, les estimations découlaient des informa-
tions fournies dans les questionnaires (colonne R). En 
utilisant la population ou la consommation, le travail 
est d'autant plus laborieux qu'il consistait à calculer 
les coefficients de pondération de chaque produit pour 
les quinze pays participants. Toutes ces données ont 
été saisies pour le calcul informatique des prix moyens 
nationaux. 
Un troisième ensemble de données a dû être constitué 
pour estimer les coefficients de pondération à l'inté-
rieur des positions élémentaires. Les données résultent 
d'informations mentionnées dans les questionnaires, 
notamment dans la colonne r consacrée à l'importance 
relative des produits dans chaque position élémentaire. 
En définitive, pour chaque pays, une batterie de pondé-
rations a été établie pour chaque produit-échantillon à 
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l'intérieur d'une position élémentaire donnée. Tout cela 
a été saisi aussi. 
Les valeurs nominales des agrégats de la comptabilité 
nationale fournies par les pays ont été utilisées telles 
quelles. 
La décomposition du produit intérieur brut et ses em-
plois jusqu'au niveau des positions élémentaires a été 
donnée par les pays sur les questionnaires établis à cet 
effet. 
Il était difficile à la plupart des pays de fournir une série 
complète et très détaillée de statistiques sur la dépen-
se intérieure. Pour certains pays, les données devaient 
être tirées d'enquêtes très récentes; ce qui a occa-
sionné du retard dans le travail, d'autant plus que les 
informations nécessaires n'étaient pas rapidement dis-
ponibles. 
L'Eurostat a examiné les pondérations envoyées par les 
pays, et il a dû effectuer des estimations complémen-
taires de quelques éléments pour certains pays. 
Les problèmes étaient extrêmement difficiles pour la 
consommation collective des administrations publi-
ques et la formation brute de capital fixe. Et pour certai-
nes rubriques de ces deux emplois, l'Eurostat a dû se 
servir des statistiques d'importation des biens d'équi-
pement, et d'autres informations chiffrées pour complé-
ter l'ensemble des données. Les estimations pour un 
pays donné ont été faites à partir de publications natio-
nales ou d'organisations internationales. 
Pour la consommation collective des administrations 
publiques et la formation brute de capital fixe, on n'a 
pas pu maintenir les positions élémentaires initiale-
ment définies; des regroupements ont dû être effec-
tués. 
Les indices des prix à la consommation des ménages 
qui ont servi à convertir tous les prix observés au ni-
veau moyen de l'année 1980 ont été en partie fournis 
par les pays, et dans certains cas estimés par l'Euro-
stat à partir de statistiques nationales. Pour la consom-
mation collective des administrations publiques et la 
formation brute de capital fixe, aucun indice des prix 
n'a été utilisé. 
b) Biens d'équipement 
Les biens d'équipement sont en pratique décrits à l'ai-
de d'un certain nombre de caractéristiques techniques 
qui ont permis de les identifier aisément lors de l'en-
quête des prix. 
Les caractéristiques techniques se réfèrent principale-
ment aux données de performance, de fonctionnement, 
et de qualité de la machine ('). Les données concernant 
la performance sont les plus importantes. Elles ont en 
effet un caractère absolument contraignant, dans ce 
sens qu'elles doivent être identiques (à peu de choses 
près) dans tous les pays participants, tandis que les 
autres données peuvent être interprétées avec quelque 
souplesse. 
Pour un grand nombre de produits, on avait défini aussi 
des caractéristiques complémentaires, fixant exacte-
ment les accessoires à inclure, ainsi que les modalités 
de paiement et les conditions d'installation. 
Toutes les caractéristiques d'un produit sont précisées 
sur sa fiche de description. Les fiches de description 
servent de base à l'analyse des prix des biens d'équipe-
ment. Les caractéristiques considérées ont été compa-
rées avec celles du produit observé dans chaque pays. 
Chaque fois que les différences étaient considérables, 
surtout en ce qui concerne des caractéristiques telles 
que la performance ou la capacité, il a été demandé 
aux pays de relever les prix d'un autre modèle dont les 
caractéristiques sont plus proches des références im-
posées. Sinon, le produit considéré devait être suppri-
mé. 
Pour les analyses de prix, les montants exprimés en 
monnaie nationale ont été convertis en une unité com-
mune (le US dollar) au moyen du taux de change. Quel-
ques grandes différences de prix étaient dues aux ca-
ractéristiques techniques, d'autres à des erreurs dans 
les relevés de prix. Quand il n'a pas été possible de cor-
riger les prix erronés, les produits en question ont été 
supprimés. 
En définitive, en moyenne 52 produits ont été mainte-
nus, soit autant de gammes de prix. Il s'agit en moyen-
ne de 79 prix observés, pour les 100 produits retenus 
dans l'échantillon. 
c) Devis estimatifs des travaux de construction et de 
génie civil 
Les devis estimatifs procèdent d'une description très 
détaillée de chaque phase élémentaire de construction 
à laquelle correspond une quantité donnée exprimée en 
mètres carrés, mètres cubes ou mètres linéaires. Pour 
tous les matériaux du devis, les pays ont indiqué un 
prix unitaire (prix du mètre cube de béton, par exemple), 
puis un prix total. 
Les prix unitaires donnés par les pays constituent la 
base de l'analyse des prix dans le domaine de la cons-
truction et du génie civil. Ici encore, les prix ont d'abord 
été convertis en une monnaie commune pour procéder 
à une première comparaison, et éliminer alors les er-
reurs les plus flagrantes, soit au niveau des matériaux 
de base, soit au niveau des différentes composantes de 
la construction, ou encore au niveau du projet global. 
L'analyse des prix unitaires a permis à l'Eurostat de dé-
tecter, d'une part, les erreurs mises en évidence par la 
comparaison entre les pays et, d'autre part, les erreurs 
d'évaluation à l'intérieur d'un même pays. Voici un 
(') Voir le point 2.3.2. du chapitre II. 
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exemple. D'une part, le prix d'un mètre carré de mur 
dont la qualité des matériaux et les modalités de cons-
truction sont définies avec précision pour un ouvrage 
donné, ne doit pas varier excessivement entre les diffé-
rents pays. Et d'autre part, à l'intérieur de n'importe 
quel pays, il doit être sensiblement le même que celui 
d'un mur identique ou comparable dans un autre ouvra-
ge. 
Ce double contrôle a permis de corriger un certain nom-
bre d'erreurs non seulement d'évaluation ou d'interpré-
tation des descriptions, mais aussi dues au fait que ces 
descriptions étaient parfois insuffisantes ou non adap-
tées aux principes de construction dans certains pays. 
Ces inadéquations sont apparues en dépit des précau-
tions prises lorsque les caractéristiques des ouvrages 
étaient définies. Plusieurs définitions et partant plu-
sieurs prix ont été modifiés pendant le contrôle; ce 
n'est que grâce à une analyse minutieuse qu'il a été 
possible de distinguer les différences dues aux erreurs 
de celles qui traduisent les niveaux respectifs des prix 
des pays. Il ne serait pas exact d'affirmer que toutes les 
erreurs ont été corrigées par cette méthode; mais on 
peut raisonnablement penser que, parmi les prix unitai-
res de la construction (1 000 environ), les erreurs qui 
n'ont pas été éliminées se compensent mutuellement. 
Étant donné le grand nombre de parties élémentaires 
de construction, et les différences de valeur consi-
dérables qui peuvent exister entre elles, par exemple 
entre une boîte aux lettres et une dalle de béton, l'ana-
lyse comparative a d'abord été concentrée sur les par-
ties les plus importantes, puis sur le reste. 
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Chapitre III — Prix moyens nationaux 
1. INTRODUCTION 
Dans le cadre du PCI, des enquêtes ont été effectuées 
pour collecter les prix pour la consommation finale des 
ménages, les biens d'équipement, ainsi que pour éva-
luer des devis dans les domaines de la construction et 
du génie civil. 
En ce qui concerne les deux derniers domaines, le nom-
bre de relevés de prix a été très faible, et les prix four-
nis par les pays ont été considérés comme des moyen-
nes nationales. 
Cependant, dans le cas de la consommation des ména-
ges, donc pour plus de 900 produits dont la consomma-
tion varie sensiblement à l'intérieur d'un pays, les rele-
vés de prix ont également montré des variations impor-
tantes, dont on a tenu compte pour fixer les méthodes 
de calcul des moyennes nationales. 
A cet effet, des lignes directrices générales ont été défi-
nies, qui ont été précisées aux pays pour leur permettre 
de préparer les fiches de transmission II et de distin-
guer les produits en trois groupes principaux: 
(i) les produits dont les prix sont uniques ou contrôlés 
par l'État, i.e. timbres-poste, essence, billet de che-
min de fer, etc.; 
(ii) les produits ayant une consommation uniforme à 
l'intérieur de chaque pays, i.e. le riz, cassava dans 
les différentes formes et yam. Pour ces produits, 
une moyenne simple est suffisante; 
(lii) les produits dont la consommation est variable: 
ces produits qui constituent le gros de l'enquête 
nécessitent un soin particulier lors du calcul des 
prix moyens. 
Afin de garantir une estimation optimale des prix 
moyens nationaux, les pays ont été subdivisés en ré-
gions à l'intérieur desquelles des zones urbaines et 
rurales ont été distinguées pour le but de l'enquête de 
prix. 
Cette subdivision des pays est faite en fonction des 
structures de consommation et du comportement des 
consommateurs dans les pays; ce qui a permis d'assu-
rer à la fols un haut degré d'homogénéité et de repré-
sentativité des produits. 
Dans les enquêtes de prix, on a donc tenu compte des 
différences régionales des zones rurales et urbaines, et 
à l'intérieur de ces zones les prix ont été collectés dans 
différents centres. Une image complète de l'organisa-
tion des enquêtes est présentée dans le tableau 3 du 
chapitre II. 
2. PONDÉRATIONS 
Pour les produits compris dans la troisième catégorie, il 
est nécessaire d'indiquer comment on peut calculer les 
prix moyens nationaux et en particulier dans quelles 
mesures des pondérations peuvent être utilisées. En 
principe, deux types de pondération sont possibles: l'u-
ne sur la base de la population et l'autre sur la base des 
dépenses de consommation. 
Dans la plupart des pays, les prix ont été collectés: 
— dans les centres ruraux, 
— dans les centres urbains, 
• les centres ruraux et urbains constituent des ré-
glons, 
• les régions constituent l'ensemble du territoire des 
pays. 
En termes de calcul, il y a donc différentes phases pour 
les prix moyens d'un produit: 
— moyennes des centres ruraux, 
— moyennes des centres urbains, 
— moyenne de la région, 
— moyenne nationale. 
En ce qui concerne le passage des prix relevés aux prix 
moyens par centre, aucune pondération n'a été utilisée 
faute de données disponibles; le prix moyen urbain est 
donc une moyenne arithmétique non pondérée. 
Ensuite, pour passer des prix moyens ruraux et urbains 
aux prix moyens de chaque région, deux possibilités 
ont été envisagées: d'une part, une moyenne arithmé-
tique non pondérée et, d'autre part, une moyenne 
arithmétique pondérée avec la population. Cependant il 
faut souligner que les chiffres concernant la population 
par zone rurale et urbaine de certains pays pour une an-
née récente sont pratiquement inexistants. En ce qui 
concerne les données de consommation par zone rurale 
ou urbaine, l'information fait défaut aussi. 
Finalement les prix moyens par région peuvent être 
agrégés selon trois méthodes: une moyenne arithméti-
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que non pondérée, une moyenne arithmétique pondérée 
par la population et une moyenne arithmétique pondé-
rée avec la consommation de chaque région. 
a) La population comme pondération 
En ce qui concerne les chiffres de population pour 1980 
par région et par zone (rurale et urbaine), des estima-
tions ont dû être faites pour certains pays à partir des 
données disponibles. 
Dans la plupart des pays, aucun recensement de popu-
lation pour une année récente n'a été effectué comme 
le montre le tableau ci-dessous. Même pour les pays 
ayant procédé à un recencement assez récent, il a été 
difficile de déduire des estimations fiables de la popu-
lation séparément pour les zones rurales et urbaines. 













Dans le questionnaire, il a été demandé d'indiquer pour 
chaque produit une notation par région concernant la 
consommation, c'est-à-dire: 
1. Produit très fortement consommé, 
2. Produit fortement consommé, 
3. Produit moyennement consommé, 
4. Produit consommé de temps en temps. 
La plupart des pays ont pu fournir des indications par 
produit pour toutes les régions retenues. 
Pour les produits dont les consommations régionales 
n'étaient pas indiquées, on a supposé que ces consom-
mations par habitant sont égales. 
En ce qui concerne l'exploitation des données fournies 
dans la colonne R du questionnaire, elles ont été trans-
formées sous forme de pourcentages. On a travaillé sur 
la base de l'hypothèse suivante concernant la fréquen-
ce de consommation par semaine: 
Degré de consommation 
ou notation 
1. Très fortement consommé 
2. Fortement consommé 
3. Moyennement consommé 












De ce tableau on peut conclure que, pour 3 pays seule-
ment, les résultats d'un recensement récent sont 
disponibles et, en plus, pour quatre autres pays, il est 
possible de déduire des estimations assez valables car 
ils ont des résultats se référant aux années 1976-1978. 
b) La consommation comme pondération 
Une autre méthode de calcul des prix moyens est cons-
tituée par les pondérations tirées des structures de 
consommation. Bien entendu l'emploi des données de 
population signifie que la consommation par tête serait 
plus ou moins égale à l'intérieur d'un pays, ce qui ne 
correspond pas à la réalité pour tous les produits. Il est 
donc fortement préférable de tenir compte de la con-
sommation pour estimer le prix moyen. Les informa-
tions concernant la consommation par région et par 
zone rurale ou urbaine à l'intérieur d'une région peuvent 
être tirées des enquêtes de budgets familiaux, malheu-
reusement ces enquêtes pour une année récente man-
quent dans la plupart des pays. Il est vrai que dans un 
nombre important de pays ces enquêtes sont en cours, 
mais au moment de l'exploitation des données collec-
tées dans le cadre de la comparaison de parités de pou-
voir d'achat, il n'a pas été possible d'en tenir compte. 
C'est pourquoi, dans le cadre de la présente étude, on a 
incorporé dans le questionnaire concernant les pro-
duits sélectionnés une question séparée permettant de 
recueillir des informations sur le degré de représentati-
vité de chaque produit par région. 
La notation qualitative est ainsi transformée en fré-
quence hebdomadaire que l'on considère comme étant 
la quantité du produit considéré consommée dans une 
région donnée. 
L'application de cette méthode au niveau des régions 
des pays peut être illustrée à l'aide d'un exemple por-































Il a été possible d'appliquer cette procédure pour la plu­
part des pays. Une exception est constituée par le 
Malawi, où toute information sur la consommation par 
région manque et pour lequel il n'a pas été possible de 
tenir compte dans le calcul du prix moyen des pondéra­
tions sur la consommation mais seulement de celles re­
latives à la population. 
Parmi les quinze pays participants, trois n'ont pas dis­
tingué de régions mais seulement une zone rurale et 
une zone urbaine. Il s'agit du Botswana, de la Zambie et 
du Zimbabwe. Pour ces trois pays, il a été possible de 
pondérer au niveau des deux zones sur la base des 
consommations et non seulement à l'aide des données 
sur les populations zonales. 
3. PROCÉDURES POUR LE CALCUL DES PRIX 
MOYENS NATIONAUX 
Phase 3: 
Dans cette phase, deux procédures ont été appliquées, 
premièrement une moyenne arithmétique non pondérée 
de deux zones dans chaque région et ensuite la moyen­
ne arithmétique pondérée par la population: 
moyenne arithmétique non pondérée 
2 
pk _ ι y pk 
rR ­ 2 ¿- r* 
z = 1 
moyenne arithmétique pondérée 
2 
pR k=2­Zw z k ­p z k 
z = 1 
si wzk correspond à la pondération du produit k de 
chacune des deux zones (rurale et urbaine); w k + w2k = 
1;w2k positif. 
Comme il a été souligné déjà dans les paragraphes pré­
cédents, le calcul des prix moyens nationaux a été ef­
fectué en plusieurs phases en utilisant des pondéra­
tions différentes. Il convient de préciser les procédures 



































Pour chaque phase, la (les) procédure (s) suivie (s) a 
(ont) été indiquée(s) par une croix. 
Phase 1: 
Si pk représente le i*"* prix relevé pour le produit k, la 
moyenne pour le centre c,pc est calculée comme une 
moyenne arithmétique non pondérée des N relevés 
­1Σ 1 = 1 
Cette moyenne est calculée pour tous les k produits et 
pour tous les centres c dans une zone donnée. 
Phase 2: 
Sur la base des prix moyens par centre pk pour le pro­
c 
duit k, le prix moyen pour une zone est calculé simple­
ment en tant que moyenne arithmétique non pondérée. 
s 
■î Σ 
C = 1 
Phase 4: 
Le calcul final du prix moyen national a été effectué à 
partir des prix moyens régionaux en appliquant trois 
procédures 
— une moyenne arithmétique non pondérée, 
— une moyenne arithmétique pondérée par la popula­
tion, 
— une moyenne arithmétique pondérée par la consom­
mation. 
Elles peuvent être écrites de la façon suivante pour les 
Τ régions 
moyenne arithmétique non pondérée 
P'^T 
rN Τ ¿~ R = 1 
moyenne arithmétique pondérée par la population 
τ τ 
P k = y dk · Pk· ^ " dk = 1 'N ¿_ U R rR ' ^ . u R ' 
R = 1 R = 1 
moyenne arithmétique pondérée par la consommation 
τ τ 
pN k=ZcR­ pRk; I C R = 1 R = 1 R = 1 
si la zone est constituée de s centres. 
si les dp (respectivement c k ) représentent les pondé­
rations de la population (respectivement celles de la 
consommation) pour le produit k. 
Ces calculs ont été adaptés pour les pays non subdivi­
sés en régions. Dans ces pays, trois moyennes ont été 
calculées (non pondérée, pondérée par la population et 
pondérée par la consommation). 
De ce qui précède, il ressort qu'un nombre de prix 
moyens peuvent être estimés selon les procédures de 
pondération. Cependant, pour le calcul des parités, il a 
été nécessaire de sélectionner une seule procédure. 
Le schéma présenté concernant les quatre phases et 
les trois procédures de pondération permet de calculer 
six prix moyens, dont certains conviennent mieux que 
d'autres à l'objet de l'étude. 
129 
Tableau 5: Déflateurs pour le calcul des prix moyens 1980 
PCI - Afrique 1980 
Dénomination 
11. Alimentation 
12-14 Boissons et tabac 
2 Habillement et chaussures 
3 Logements, énergie et combus-
tibles 
4 Mobilier, matériel ménager et 
dépenses d'entretien de la mai-
son 
5 Services médicaux et dépenses 
de santé 
6 Transport et communications 
7 Loisirs, spectacles, ensei-
gnement et culture 







































































Les six prix moyens possibles sont des combinaisons 
des moyennes de la phase 3 (de zones à régions) avec 























Tous les types de prix moyens ont été calculés. Cepen-
dant, les parités n'ont été calculées que pour la combi-
naison C considérée comme la plus importante ainsi 
que pour deux autres combinaisons à savoir: non pon-
déré tant au niveau zonal qu'au niveau régional, et non 
pondéré au niveau zonal mais pondération population 
au niveau régional. 
4. CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL DES PRIX 
MOYENS NATIONAUX 
Pour la comparaison des pouvoirs d'achat, les métho-
des de calcul ont été choisies de manière à traduire au 
mieux les niveaux absolus des prix à la consommation 
privée dans chaque pays participant et à donner une 
mesure satisfaisante des rapports de prix de tous les 
produits pour tous les couples de pays. 
La première exigence a été respectée en adoptant, pour 
le calcul des prix moyens nationaux, la combinaison C 
(voir paragraphe 3, chapitre III). Mais il ne s'agit là que 
d'une combinaison parmi six. 
L'option prise par l'Eurostat d'exclure les combinaisons 
dans lesquelles la moyenne régionale tient compte des 
populations urbaine et rurale est justifiée par un souci 
de rigueur autant que de prudence. Entre une moyenne 
régionale qui utilise les populations zonales comme 
pondérations, et une moyenne régionale arithmétique 
simple, on a préféré cette dernière qui minimise les ris-
ques d'erreurs. 
Si les quantités d'un produit donné consommées dans 
les différentes zones étaient connues, on les aurait re-
tenues comme pondérations pour le calcul du prix moy-
en; on pourrait le considérer comme la «vraie moyenne» 
(notée ici PMC). 
Alors que cette «vraie moyenne» est proche d'un pôle 
(du prix moyen urbain, par exemple), le prix moyen ré-
gional (PMP) calculé avec les populations comme pon-
dérations peut être plutôt proche de l'autre pôle. Cepen-
dant la moyenne arithmétique simple (PMS) serait mo-
ins éloignée de PMC. Dans tous les cas, qu'il s'agisse 
d'un seul produit, ou que l'on raisonne en terme de 
moyenne, l'erreur que l'on commet en prenant PMS ne 
dépasse jamais en valeur absolue la demi-différence 
des deux prix moyens zonaux. Mais la différence dans 
certains cas, entre PMP et PMC, peut être très proche 
de l'écart entre ces prix zonaux. 
Pour cette raison, et à cause du manque de fiabilité de 
certains chiffres de population, seules les combi-
naisons A, B et C ont été retenues pour apprécier l'im-
pact de la méthode de calcul des moyennes nationales 



















































































11 . Alimentation 








Habillement et chaussures 
Logements, énergie et combus­
tibles 
Mobilier, matériel ménager et 
dépenses d'entretien de la mal­
son 
Services médicaux et dépenses 
de santé 
Transport et communications 
Loisirs, spectacles, ensei­
gnement et culture 
Autres biens et services 
Dans la combinaison A, les prix moyens régionaux ser­
vant au calcul de la moyenne nationale ne sont pas 
pondérés. Dans la combinaison B, ils le sont par la po­
pulation, et dans C, ils sont pondérés par la consomma­
tion. 
En réalité, les pondérations utilisées dans la combi­
naison C ne traduisent peut­être pas de façon exacte 
les quantités consommées dans les différentes ré­
gions. Elles Indiquent simplement, qu'étant donné les 
habitudes alimentaires, vestimentaires et autres, telle 
région consomme plus de tel produit que telle autre ré­
gion. Néanmoins, on peut raisonnablement se dire que 
l'estimation du prix moyen national ainsi obtenue n'est 
pas significativement différente de la moyenne donnée 
par les poids réels de la consommation. (Appelons 
cette dernière moyenne «prix moyen théorique».) L'opti­
que consommation cadre très bien avec l'objet de l'étu­
de; c'est donc la combinaison C qui a été retenue pour 
la comparaison dont les résultats sont donnés au cha­
pitre V, nonobstant les qualités des combinaisons B et 
A. Pour un produit dont la consommation régionale par 
habitant est égale à la consommation nationale moyen­
ne per capita (dans toutes les réglons), le prix moyen 
calculé avec des pondérations tirées de la population 
peut être considéré comme une estimation satisfaisan­
te du prix moyen théorique. 
Pour d'autres produits, ce raisonnement n'est pas vala­
ble. Mais les écarts pouvant se compenser mutuel­
lement en ce qui concerne l'ensemble des produits 
d'une même position élémentaire, la combinaison B 
peut conduire à une parité très peu éloignée de celle 
qui serait dérivée des prix moyens théoriques. 
La combinaison A peut être prise comme une solution 
de compromis. On peut la rattacher à l'idée selon la­
quelle, dans les politiques économiques et commercia­
les, un certain souci de péréquation, d'harmonisation, 
préside à la fixation des prix dans les différentes ré­
gions d'un pays. En d'autres termes, on veillerait à ne 
pas trop désavantager les consommateurs d'une région 
par rapport à ceux d'une autre. Un tel souci conduit à 
calculer les prix moyens sans tenir compte ni des struc­
tures régionales de consommation, ni de la démogra­
phie. 
Seules les parités obtenues selon la combinaison C 
sont insérées dans ce rapport. Il convient de noter que 
les parités calculées sur la base des autres combinai­
sons (A,B) preesentent en général des différences non 
significatives par rapport à celles de C. 
5. PRIX MOYENS ANNUELS 
Comme il a été décrit dans le chapitre II, les prix collec­
tés destinés à la comparaison internationale se réfèrent 
à une période déterminée en 1981 ou en 1982. Dans la 
plupart des pays les enquêtes ont été effectuées pen­
dant deux mois. 
Cette période pouvait ne pas coïncider avec la saison 
d'apparition de certains produits à observer. Dans ce 
cas, la plupart des pays ont dû recourir aux statistiques 
disponibles sur les indices du coût de la vie, pour en 
prélever les prix les plus récents des produits saison­
niers considérés. 
Étant donné que les parités sont mises en relation avec 
les valeurs de flux de biens et services enregistrées 
dans les comptes nationaux pendant une année calen­
daire, les prix devraient être convertis sur la même base 
annuelle. Bien que les prix aient été collectés en 1981 
et au début de 1982, il a été décidé de choisir 1980 com­
me année de référence pour le calcul des parités et des 
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valeurs réelles. C'est pourquoi il a été nécessaire d'ajus-
ter les prix collectés au niveau moyen de l'année 1980. 
On aurait dû convertir d'abord les relevés individuels de 
prix en prix moyens de 1980 avant de procéder aux 
quatre phases de calcul décrites ci-haut. Cependant, 
pour les produits individuels, les indices de prix au 
niveau régional et zonal n'existent pas. C'est pourquoi 
la conversion en prix de 1980 n'a été effectuée que pour 
les prix moyens nationaux. 
L'extrapolation des prix moyens en prix annuels de 
1980 peut être faite à l'aide des indices de prix tempo-
rels. Cette méthode peut être employée à des niveaux 
d'agrégation différents, mais, pour la plupart des pays 
africains, des indices de prix détaillés ne sont généra-
lement pas disponibles. Pour la consommation finale 
des ménages, le niveau de détail le plus fin valable pour 
tous les pays correspond à neuf groupes principaux 
dont les indices ont été utilisés. Plus précisément, tous 
les prix moyens des produits à l'Intérieur d'un groupe 
principal ont été corrigés avec le même facteur. Pour 
les biens d'investissement, aucun indice de prix n'a été 
disponible: ni pour les biens d'équipement ni pour la 
construction et le génie civil. 
Le tableau 5 (p. 130) donne les déflateurs appliqués aux 
neuf groupes retenus. 
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Chapitre IV — Méthodes de calcul des PPA et des valeurs réelles 
1. INTRODUCTION 
Il ressort du chapitre précédent que l'information de 
base exigée pour le calcul des parités de pouvoir 
d'achat et des valeurs réelles correspondantes consiste 
an deux jeux de données: 
— Des moyennes nationales des prix annuels d'une 
sélection de produits. Les problèmes relatifs à la sé-
lection de ces produits ainsi que les difficultés ren-
contrées dans l'estimation des prix moyens natio-
naux ont déjà été discutés en long et en large. 
— Un ensemble de valeurs du PIB et de ses principales 
composantes exprimées en monnaie nationale: con-
sommation privée, consommation collective des ad-
ministrations publiques, formation brute de capital 
fixe, variation des stocks et solde entre exportations 
et importations de biens et services. 
Comme on peut le voir dans ces deux séries de don-
nées, les prix sont disponibles pour chaque produit 
contenu dans l'échantillon alors que les valeurs nomi-
nales connues sont celles du PIB et de ses emplois 
décomposés au moyen de classifications. Cela signifie 
qu'aucune donnée fiable n'est disponible sur les dépen-
ses relatives à chaque produit, il en existe pour des 
groupes de produits. 
tionnelle et n'influence pas les relations entre pays. 
Toutefois, sa définition et sa signification méritent une 
attention spéciale. 
2. CONDITIONS DE CALCUL DES PPA ET DES AUTRES 
VALEURS RÉELLES 
Dans la littérature sur les indices relatifs aux comparai-
sons internationales, plusieurs conditions sont recon-
nues importantes pour les méthodes de calcul des pa-
rités. 
La présente note n'est pas le lieu qu'il faut pour discu-
ter en détail de toutes ces conditions, mais il est utile 
cependant d'en donner une brève description et d'indi-
quer leur importance pour le calcul des PPA et des 
valeurs réelles. Étant donné un groupe de pays, pour 
les comparaisons faites dans le cadre du PCI, les con-
ditions suivantes sont importantes: 
— transitivité, 
— caractéristicité, 
— réversibilité des facteurs, 
— cohérence interne, qui, en fait, correspond à deux 
conditions distinctes: additivité et test de la moyen-
ne. 
Le fait que les statistiques de dépenses ne soient con-
nues que pour des groupes de produits a conduit au 
calcul des PPA et des rapports de volume en deux éta-
pes. 
La première étape est celle du calcul des parités tran-
sitives au niveau des positions élémentaires. 
La seconde étape concerne l'agrégation des parités de 
base jusqu'au niveau du PIB. Il convient de décrire les 
deux étapes séparément, pour tenir compte des diffé-
rences de méthodes dues au fait que les conditions à 
remplir pour les deux séries de calculs ne sont pas les 
mêmes. 
Mais auparavant, il importe de rappeler brièvement les 
différentes méthodes préconisées pour le calcul des 
PPA et des valeurs réelles, ainsi que les principales 
conditions liées à la détermination des PPA. De plus, le 
choix de l'unité dans laquelle les résultats doivent être 
exprimés pose un problème particulier. Cette unité 
souvent appelée numéraire est définie de façon conven-
ces quatre conditions seront examinées successive-
ment. 
a) Transitivité 
Le problème de la transitivité des résultats revêt une 
importance fondamentale dans les comparaisons inter-
nationales à l'intérieur d'un groupe de pays donné. On 
peut le décrire comme suit: si I représente une parité ou 
un indice de volume, et j , h et r trois pays participant à 
la comparaison, la condition de transitivité est remplie 
si 
Cela signifie que les résultats (parités ou indices de vo-
lume) de la comparaison directe entre deux pays 
devraient être les mêmes que ceux obtenus en les com-
parant indirectement par le biais d'un même troisième 
(ou par le biais d'autres pays). 
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Si les résultats (parités et indices de volume) de la com-
paraison entre les pays d'un groupe sont transitifs, ils 
peuvent être exprimés sous forme succincte à l'aide 
des (K—1) comparaisons entre chaque pays et un «pays 
de référence» quelconque parmi les k pays du groupe. 
La transitivité est donc synonyme d'Invariance par rap-
port au pays de référence, c'est-à-dire celui dont la 
monnaie est choisie comme numéraire (voir plus loin). 
L'invariance par rapport au pays de référence ne doit 
pas être confondue avec «l'invariance par rapport au 
pays de base». Cette dernière condition concerne le cas 
où les prix d'un pays sont utilisés pour évaluer les 
quantités de tous les pays (ou bien le cas où ses quan-
tités sont évaluées aux prix de tous les pays). Il s'agit là 
d'une autre condition liée aux indices de Laspeyres et 
de Paasche utilisés dans les comparaisons en étoile 
(où l'on se sert des prix et quantités d'un pays donné 
comme base). 
Parce que leur emploi ne donne pas des résultats inva-
riants par rapport au pays de base, les vrais indices de 
Laspeyres et de Paasche sont exclus, mais les indices 
de Fisher qu'on retient à leur place ne respectent pas la 
condition de transitivité, ainsi que nous le verrons plus 
loin. 
b) Caractérlstlclté 
Le concept de caractéristicité est un facteur extrême-
ment important dans les comparaisons internationales. 
Il se rapporte au fait que les préférences des consom-
mateurs varient d'un pays à l'autre. Il est ainsi affecté 
par le choix des produits dans le panier des consom-
mations, autant que par les indices utilisés pour l'esti-
mation des PPA et des valeurs réelles. 
Tout d'abord, la sélection des produits dépend de ce 
concept de caractéristicité, qui peut être expliqué en 
prenant l'exemple de deux pays A et B. Partant d'un 
groupe homogène de produits, il est possible de sélec-
tionner des produits qui reflètent la structure de con-
sommation du pays A (en tant que pays de référence); 
dans ce cas la comparaison (des prix et des volumes) 
est dite caractéristique du pays A. De même, on peut 
choisir des produits qui traduisent la structure de con-
sommation du pays B, et alors, une telle sélection est 
dite caractéristique de ce pays. 
En plus de son lien avec la sélection des produits, la 
notion de caractéristicité dépend aussi du choix des in-
dices nécessaires à l'agrégation. Plus précisément, on 
peut dire qu'un indice est utilisé pour obtenir des résul-
tats à un niveau d'agrégation plus élevé, et chacun de 
ces résultats peut être considéré comme portant sur un 
seul produit composite auquel on a ramené tous les 
produits du panier des consommations. En terme de ca-
ractéristicité, cela revient à dire qu'un indice réalise 
une comparaison caractéristique du pays A s'il réduit le 
panier à un produit composite typique de la consomma-
tion de A. Les quantités de produits utilisées pour cal-
culer les PPA sont donc celles du pays A (le produit 
composite est déterminé par la structure du panier de 
A). L'indice utilisé est alors de type Laspeyres pour les 
PPA; il fournit automatiquement un indice de Paasche 
des volumes, dans lequel les prix sont ceux de B. 
Ainsi le type d'indice choisi détermine implicitement la 
caractéristicité de la comparaison. Dans le cas de deux 
pays A et B, si l'indice de type Laspeyres est utilisé en 
prenant le produit composite du pays A, la com-
paraison est dite caractéristique du pays A. C'est bien 
connu que l'on sous-estime ainsi le niveau des prix de 
A, alors que l'on surestime les volumes de A et vice 
versa. 
Ce phénomène (effet Gerschenkron) se produit à cause 
de la corrélation négative qui existe entre prix relatifs et 
quantités relatives. Pour cette raison l'équicaractéris-
ticité de la comparaison apparaît comme le critère le 
plus approprié pour les comparaisons internationales. 
c) Réversibilité des facteurs 
La condition de réversibilité des facteurs telle qu'elle 
est généralement utilisée est remplie si le produit de la 
PPA par l'indice de volume est égal au rapport des 
valeurs nominales (tous les trois éléments se situent 
dans un cadre spatial). Souvent, la condition est faible-
ment remplie, la PPA ou l'indice de volume étant impli-
citement dérivés l'un à partir de l'autre et de l'indice 
des valeurs nominales. En effet, dans les comparaisons 
internationales, les indices de volume sont obtenus en 
divisant le rapport des valeurs nominales par la PPA; la 
condition exigée est alors automatiquement remplie. 
Dans la littérature sur les indices, la condition de ré-
versibilité des facteurs impose aussi une autre exigen-
ce qui n'est pas respectée en pratique, à savoir que les 
PPA soient obtenues en permutant dans les indices de 
volume les prix avec les quantités (et inversement les 
indices de volume donnés par la permutation des quan-
tités avec les prix dans les PPA). Ce type de réversibilité 
des facteurs n'est pas utilisé, mais il est intéressant de 
souligner que, lorsque la deuxième exigence est satis-
faite aussi, la condition entière présente l'avantage de 
montrer si le produit de l'indice de volume par la PPA 
(l'un obtenu à partir de l'autre en permutant les prix 
avec les quantités) est bien égal au rapport des valeurs 
nominales. 
Ainsi définie, la réversibilité des facteurs est liée à la 
condition d'équicaractéristicité étudiée plus haut. 
d) Cohérence interne (en anglais: Internal consistency) 
Cette condition recouvre deux nécessités différentes 
qui sont examinées ci-après: 
1) Additivité 
Cette condition concerne les valeurs réelles, c'est-
à-dire les valeurs nominales des différents pays pour 
les différents niveaux d'agrégation, converties dans 
une unité commune à l'aide des PPA spécifiques des 
agrégats. 
Elle est satisfaite si la valeur réelle d'un agrégat d'un 
pays est égale à celle qu'on obtient par addition des va-
leurs réelles des composants de cet agrégat; cela pour 
n'importe quel niveau d'agrégation. 
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Elle est remplie selon deux possibilités, qui tiennent à 
la façon dont les PPA spécifiques des composants sont 
calculées. En effet, les PPA spécifiques peuvent être 
calculées pour chaque composant indépendamment 
des autres prix et quantités, ou bien comme fonction de 
ces prix et quantités aussi. Dans ce deuxième cas, l'ad-
ditivité appelée «matrix consistency» est aussi dite ad-
ditivité faible. Dans le premier cas, il s'agirait de l'addi-
tivlté forte. 
L'«égalité des transactions» soulève quelques ques-
tions intéressantes, en particulier dans le cas de la 
comparaison faite avec un indice de type Geary-
Khamis, basé sur les quantités internationales. Comme 
ces quantités sont obtenues en tant que moyennes har-
moniques des quantités nationales, cet indice peut ne 
pas satisfaire la condition exigée. Quoi qu'il en soit, 
seul l'autre cas, où un ensemble de prix moyens inter-
nationaux est utilisé, répond à ladite condition. 
La condition d'additivité est très importante dans le 
contexte des comparaisons internationales des agré-
gats des comptes nationaux. 
2) Test de la moyenne des rapports de volume 
Cette condition est étroitement liée à la précédente 
parce qu'elle concerne la cohérence entre le rapport de 
volume d'un agrégat et celui de ses composants. Elle 
est remplie si le rapport de volume de l'agrégat est 
compris entre le plus grand et le plus petit des rapports 
de volume des composants. 
Pour cette raison, il semble préférable de considérer 
l'égalité des transactions simplement comme une con-
dition à imposer aux prix internationaux dans le cadre 
d'une comparaison en volume plutôt que comme une 
propriété des indices. Lorsque les prix internationaux 
obéissent à l'égalité des transactions, ils correspon-
dent aux prix de l'ensemble des pays, et sont donc ceux 
qui sont incorporés dans les valeurs de cet ensemble. 
Ainsi les valeurs de cet ensemble peuvent être obte-
nues, en additionnant les valeurs réelles qui auront été 
calculées en évaluant les quantités dans chaque pays, 
aux prix moyens de l'ensemble des pays. 
Elle est extrêmement importante en raison de l'objectif 
principal poursuivi dans le projet de comparaison des 
rapports de volume entre les pays. 
3. MÉTHODES UTILISÉES POUR LES PPA ET LES 
VALEURS RÉELLES 
Il faut signaler que, si les indices de volume satisfont 
au «test de la moyenne», cela n'est pas généralement le 
cas pour les PPA correspondantes. Cela implique que 
la comparaison des niveaux relatifs des prix entre pays, 
pour être caractérisée par une cohérence interne, né-
cessite que les PPA soient calculées à l'aide d'un indi-
ce qui remplit le test de la moyenne des PPA. 
e) Autres conditions 
En plus des conditions qui précèdent, il est intéressant 
de signaler que quelques autres sont souvent mention-
nées dans la littérature. La première à citer est la 
fameuse condition d'égalité des transactions qui fut 
introduite dans la publication de la phase III relative au 
niveau mondial. Selon cette publication, ladite condi-
tion est remplie si l'importance relative de chaque 
transaction unitaire ne dépend pas de la dimension du 
pays dans lequel elle a été réalisée. 
Cette définition devrait être retenue dans la formation 
des indices de prix et de volume. Dans la classe des 
méthodes de calcul des indices basés sur une défini-
tion des prix moyens internationaux, l'égalité des trans-
actions est satisfaite si les prix en question sont obte-
nus chacun comme moyenne arithmétique des prix 
nationaux (préconvertis en unités communes à l'aide 
des PPA globales), pondérés avec les quantités de la 
transaction correpondant au prix considéré. 
3.1. DESCRIPTION DES PRINCIPALES ÉTAPES 
Les procédures suivies pour calculer les PPA et les 
valeurs réelles dépendent des données de base disponi-
bles. Dans le cas de l'Afrique, la comparaison a été fai-
te en partant de deux ensembles de données de base: 
— un ensemble de prix moyens nationaux annuels; la 
manière dont ces prix ont été estimés est décrite 
dans le chapitre III. Chaque prix se réfère à un pro-
duit défini par des spécifications détaillées; 
— un ensemble de coefficients de pondération, c'est-
à-dire des valeurs nominales du PIB et ses emplois 
ventilés jusqu'à un certain niveau de détail. En prin-
cipe, la décomposition des poids ne va que jusqu'au 
niveau des groupes de produits, et pour chaque pro-
duit élémentaire aucun poids n'est disponible. 
Il s'ensuit que les prix et les poids ne peuvent être ratta-
chés directement en vue d'en dériver des rapports de 
volume. Pour cette raison, les procédures d'estimation 
des parités et des valeurs réelles sont distinguées en 
deux parties: 
— la première étape est limitée à l'estimation des 
parités des positions élémentaires, c'est-à-dire des 
niveaux les plus fins de désagrégation; 
— la deuxième étape couvre l'estimation des parités et 
des valeurs réelles correspondantes des agrégats 
jusqu'au niveau du PIB. 
Par analogie, on peut considérer les indices basés sur 
un ensemble de quantités internationales qu'il faudrait 
multiplier par les prix correspondants dans chaque 
pays. Un de ces indices remplit la condition d'égalité 
des transactions si les quantités internationales utili-
sées sont celles de l'ensemble des pays. 
La discrimination de ces deux étapes est importante 
parce que leurs conditions respectives en ce qui con-
cerne les formules d'indices ne sont pas tout à fait les 
mêmes. En pratique, pour les positions élémentaires, la 
condition d'additivité n'est pas applicable parce que le 
PIB n'est pas éclaté à un niveau plus fin. 
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Pour l'agrégation aux niveaux supérieurs, l'additivité 
des valeurs réelles est cependant essentielle. 
Les autres conditions décrites dans le paragraphe pré­
cédent s'appliquent également dans les deux étapes. 
3.2. LA MÉTHODE DE CALCUL AU NIVEAU DES POSI­
TIONS ÉLÉMENTAIRES 
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les données sur les em­
plois du PIB décomposés jusqu'au niveau des positions 
élémentaires peuvent être considérées comme assez 
satisfaisantes, alors qu'à l'intérieur de ces positions 
aucune valeur nominale n'est disponible. 
Quoi qu'il en soit, pour chaque position élémentaire 
(dans la plupart des cas) un produit ou plusieurs ont été 
sélectionnés et inclus dans la liste établie par l'Eu­
rostat et les pays participants. La règle adoptée pour la 
confection de cette liste imposait à chaque pays d'indi­
quer ses produits les plus représentatifs qui devaient 
de fait figurer sur la liste. De plus, chaque produit était 
défini de façon assez précise et stricte, pour assurer la 
comparabilité des produits. Par conséquent, chaque 
pays n'a pas nécessairement collecté les prix de tous 
les produits de la liste. 
Comme résultat de cette procédure de choix des pro­
duits et de collecte des prix, pour chaque position 
élémentaire, plus d'un produit a été observé, mais le ta­
bleau des prix (en tant que matrice croisant les produits 
et les pays) n'est pas complet parce que certains pays 
n'ont pas relevé les prix de certains produits. 
Le procédé n'est pas seulement suivi par l'OSCE pour 
la comparaison européenne, mais aussi par les Nations 
unies tant dans les phases précédentes du PCI que 
dans la quatrième. Il reste deux problèmes à résoudre: 
le premier concerne la transitivité. En effet, les parités 
(rapports de prix) binaires entre pays ne sont pas transi­
tives parce qu'on dispose de plus d'un rapport de prix. 
De plus, il n'est pas certain a priori que l'on dispose 
d'une parité directe pour chaque couple de pays, parce 
que la «distance économique» entre ces pays peut être 
si grande que, à vouloir les relier par des produits com­
muns, on risque de se situer à un degré de représentati­
vité de ces produits, excessivement bas dans l'un au 
moins des deux pays. 
Deux méthodes sont présentées dans la littérature pour 
résoudre ces deux problèmes. La première est utilisée 
dans le cadre du PCI; elle est appelée «country­
product­dummy method», d'où le sigle CPD. Elle est 
fondée sur une technique de régression appliquée au 
niveau des positions élémentaires en vue d'estimer les 
prix manquants ainsi que des parités transitives. En 
fait, l'estimation de ces prix ne constitue pas le princi­
pal objectif de cette méthode, dont le centre d'intérêt 
est plutôt le calcul des parités transitives pour le 
groupe des pays considérés. 
Si la matrice complète des parités binaires est disponi­
ble, en tant qu'elle prend en compte les prix estimés 
aussi, les parités transitives sont simplement égales 
aux moyennes géométriques non pondérées des parités 
binaires. 
Dans cette méthode, le prix d'un produit dans un pays 
donné dépend de deux facteurs: l'un relatif au produit 
et l'autre au pays. Le prix est considéré comme étant 
une variable dépendante dans une équation de régres­
sion linéaire qui comporte les variables suivantes: 
— un ensemble de variables X. associées aux k pays, et 
— un ensemble de variables Y, associées aux n pro­
duits; 
toutes ces variables étant Indicatrices, c'est­à­dire ne 
pouvant prendre que les valeurs 0 et 1. Les variables dé­
pendantes de ces équations sont des logarithmes de 
prix. 
La seconde méthode, développée dans les pays d'Euro­
pe de l'Est, et adoptée par l'Eurostat pour les comparai­
sons communautaires, est la méthode EKS (Elteto — 
Kôves — Szulc). 
Dans sa version originale, la méthode EKS était appli­
quée à tous les niveaux d'agrégation; cependant, com­
me elle ne remplit pas la condition d'additivité, elle 
n'est prise par l'Eurostat que pour les positions élémen­
taires. 
L'Indice EKS est basé sur l'idée que l'indice de Fisher 
est le plus approprié pour la comparaison entre deux 
pays. Ce dernier indice est calculé comme moyenne 
géométrique non pondérée de deux indices, l'un de Las­
peyres, l'autre de Paasche. 
Pour un nombre K de pays, le nombre de couples possi­
bles est égal à K(K—2/2, soit autant de résultats selon 
Fisher (qui ne satisfait pas la condition de transitivité). 
La méthode EKS s'emploie alors à faire valoir cette 
condition de manière à ce que les résultats obtenus dif­
fèrent de façon minimale de ceux donnés par l'indice 
de Fisher. 
La formule EKS peut s'écrire comme suit:8EKSr et 8Fr 
représentent respectivement les PPA (ou indices de 
volume) de types EKS et Fisher entre le pays r et le 
pays de référence s, l'EKS est obtenu en minimisant la 
distance suivante: 
k k 
Δ = Σ Σ dog ,EKSr ­ log 8E)2 
r = 1 8 = 1 
On en déduit pour l'indice EKS l'expression suivante: 
„EKS^rni^/jFjJ1 
Cela signifie que l'indice EKS peut être exprimé comme 
moyenne géométrique équipondérée de k indices «indi­
rects» de type 
h^J = h^o'j^o 
tirés de deux indices directs de type Fisher. 
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Le choix de cette méthode pour le calcul des parités 
transitives des positions élémentaires nécessite des 
explications supplémentaires. Étant donné que cette 
méthode est une part intrinsèque de la procédure de sé-
lection des produits, ii est nécessaire de rappeler les 
grandes lignes de cette démarche. 
Les difficultés rencontrées dans le choix des produits 
tiennent au souci de concilier la comparabilité des pro-
duits avec l'équicaractéristicité des sélections de pro-
duits dans tous les pays participants. 
Dans les premières phases de l'étude PCI, la procédure 
suivie pour le choix des produits était une approche 
multilatérale caractérisée par deux éléments princi-
paux: 
a) chaque produit choisi devait être observé dans un 
nombre maximal de pays, 
b) le respect de l'équicaractéristicité imposait que cha-
que produit soit également représentatif de la 
consommation dans les différents pays. 
Selon cette procédure, les prix sont relevés pour une 
sélection de produits dans un nombre maximal de pays. 
Ils constituent une matrice qui peut être incomplète, et 
à partir de laquelle on calcule des parités transitives 
soit à l'aide de la méthode CPD, soit avec un EKS. 
Cette approche multilatérale présente l'inconvénient 
majeur de garantir difficilement l'équicaractéristicité de 
la comparaison pour tous les pays. En fait, le choix 
d'un produit équicaractéristique des habitudes de 
consommation de tous les pays est très difficile en pra-
tique et ce, bien davantage si la description du produit 
est de plus en plus stricte. En d'autres termes, équi-
caractéristicité et comparabilité stricte sont souvent en 
conflict. Il va de soi qu'en adoptant des spécifications 
de produits plus souples, on peut leur assurer une meil-
leure équicaractéristicité. 
Cependant, le fait de prendre les produits les plus cou-
rants sur la base de définitions lâches entraînera un 
biais dans la comparaison parce que l'équivalence 
n'est pas assez bien assurée entre les produits obser-
vés dans chaque pays, et parce que les rapports de prix 
sont aussi déterminés par des différences de qualité. 
Ces considérations ont conduit l'Eurostat à suivre une 
approche plus unilatérale au lieu de l'approche multi-
latérale. Le point de départ de la nouvelle approche, 
c'est que le choix des produits décrits de façon stricte 
et qui sont équicaractéristiques, est beaucoup plus fa-
cile à opérer pour un nombre limité de pays que pour 
l'ensemble de tous les pays. Au besoin, si ce nombre se 
réduit à deux pays, ce choix sera encore plus aisé. 
L'application de l'approche binaire a un inconvénient: 
le grand nombre de produits à choisir. Dans le cas de 
K = 15 pays, le nombre total de couples possibles de 
pays est égal à K(K-1) / 2 soit plus de 100 produits à 
choisir dans le cas où un seul produit doit être pris pour 
la comparaison entre deux pays. 
En réalité, plusieurs de ces produits sont identiques car 
un produit donné peut être représentatif de la consom-
mation de plus d'un pays. De plus, il n'est ni nécessaire 
ni même souhaitable de choisir un produit pour chaque 
couple de pays. 
En effet, pour certains couples de pays, il est difficile 
de trouver des produits communs strictement compa-
rables, et même si c'était possible, ces produits au-
raient un degré de représentativité très bas dans l'un au 
moins des pays considérés, de telle sorte que l'équi-
caractéristicité ne serait pas assurée. 
Ces considérations réduisent le nombre de produits 
choisis; l'approche binaire a donc été appliquée à une 
échelle minimale. 
Il est maintenant intéressant de revenir à la procédure 
EKS décrite auparavant. Dans la comparaison entre un 
pays j et un pays de base h, le rapport des prix hP, /hPh 
basé sur un produit caractéristique du pays de base 
peut être considéré comme une estimation de type Las-
peyres (hLj) alors que le rapport basé sur un produit 
typique de l'autre pays jP,/jPh peut être pris comme 
une estimation de type Paasche (hPj). Leur moyenne 
géométrique non pondérée est alors de type Fisher 
(hFj). 
Dans la comparaison africaine, ces principes ont été 
appliqués pour la sélection des produits. La liste de ces 
produits a été appliqués pour la sélection des produits. 
La liste de ces produits a été établie avec le concours 
des pays. Ceux-ci ont indiqué, chacun en ce qui le 
concerne, les produits les plus représentatifs à l'inté-
rieur de chaque position élémentaire. Chacun de ces 
produits a été retenu dès que deux pays au moins ac-
ceptaient d'en relever le prix. 
Il résulte de cette procédure que le degré de repré-
sentativité de chaque produit dont les prix ont été rele-
vés, est très différent d'un pays à l'autre. Certains pro-
duits ont été retenus parce qu'ils sont représentatifs 
d'un pays donné. D'autres n'ont été observés que pour 
respecter les conditions de représentativité des autres 
pays. 
Pour cette raison, l'Eurostat a prévu des questions 
supplémentaires dans les supports d'enquête, sur le 
degré de représentativité de chaque produit dans cha-
que pays où l'on en a enregistré les prix. 
Les pays ont fourni les réponses (sur les degrés) qui ont 
permis l'estimation des parités par les indices de types 
Laspeyres et Paasche décrits plus haut, puis leur trans-
formation par un indice de type Fisher. 
Les indices de Fisher estimés ne remplissent pas la 
condition de transitivité, de plus la procédure de choix 
des produits conduit à l'inexistence de parités directes 
pour certains couples de pays où l'on ne pouvait relever 
les prix de certains produits communs (sans atténuer la 
comparabilité stricte, ni nuire à l'équicaractéristicité). 
L'estimation EKS peut être exprimée comme une 
moyenne géométrique équipondérée des K estimations 
«indirectes» de type Fisher tirées des estimations direc-
tes de même type. Rappelons que chaque estimation 
de Fisher résulte de deux indices distincts: l'un de type 
Laspeyres et l'autre de type Paasche. 
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On sait que l'estimation de type Laspeyres prend en 
compte les produits du pays de référence et présente 
un biais en sous­estimant le niveau des prix de ce pays. 
Mais, au contraire, celle de type Paasche est biaisée 
dans l'autre sens parce qu'elle surestime ce niveau des 
prix. L'indice de Fisher qui résulte des deux esti­
mations peut alors être considéré comme sans biais. 
L'EKS aussi peut être considéré comme n'ayant aucun 
biais systématique. 
3.3. L'ESTIMATION DES PPA AU NIVEAU 
DES AGRÉGATS 
Dans le paragraphe précédent, l'attention a été concen­
trée sur la procédure de calcul au niveau des positions 
élémentaires. Les parités de type EKS obtenues sont 
transitives. De plus, les valeurs nominales de chaque 
position élémentaire, exprimées en monnaies nationa­
les, sont disponibles. La deuxième étape de calculs 
concerne l'estimation des PPA et des valeurs réelles 
pour les positions élémentaires et toutes leurs agréga­
tions jusqu'au niveau du produit intérieur brut. 
Avant de décrire la méthode que l'on a appliquée dans 
cette phase de calculs, il est intéressant de présenter 
les principales méthodes connues dans la littérature 
ainsi que leurs caractéristiques. Ainsi qu'on l'a discuté 
plus haut, la méthode d'agrégation doit remplir des 
conditions spéciales telles que la transitivité, l'additivi­
té et le test de la moyenne, tandis que la caractéristi­
cité doit aussi être prise en compte. 
Les premières méthodes de comparaisons PCI n'obéis­
saient pas à la condition d'additivité. Ces méthodes 
(EKS ou Van IJzeren) ne peuvent donc pas être utilisées 
dans ce contexte et de nouvelles autres ont dû être dé­
veloppées. 
Ces dernières ont une caractéristique commune: l'em­
ploi d'une structure commune pour tout le groupe des 
pays étudiés. Dans la plupart des méthodes, il s'agit 
d'une structure commune des prix, mais ce pourrait 
être aussi une structure de quantités moyennes comme 
on le verra plus loin. Les méthodes le plus couramment 
utilisées seront examinées très brièvement. 
a) La méthode Geary­Khamis (GK) 
Elle est basée sur une structure commune de prix mo­
yens. Elle a été utilisée dans les trois premières phases 
du PCI. Comme cela a été déjà souligné, la définition de 
l'ensemble des prix moyens est la particularité essen­
tielle de l'indice Geary­Khamis. 
Ces prix moyens ou «prix internationaux» sont définis 
pour chaque produit en tant que moyenne arithmétique 
des prix nationaux; lesquels prix nationaux sont conver­
tis en une monnaie commune à l'aide de la parité globa­
le, et pondérés par des quantités spécifiques. 
Si la moyenne pondérée nfK est le prix international 
du produit i, elle peut s'écrire comme suit: 
k k 
et la parité de pouvoir d'achat correspondante du pays 
h est 
(2) PhK= Σ ^ / Σ π ί 3 * - ^ ; ^ 1 - 2 k· 
1 = 1 Ι ι = ι 
Chacune des K équations (2) précédentes signifie que 
les quantités sont évaluées aux prix d'un pays donné, 
d'une part, et aux prix internationaux, d'autre part, et 
que le rapport des deux éléments obtenus constitue la 
parité de pouvoir d'achat dudit pays. 
Comme les prix internationaux et les PPA sont des In-
connues, les relations (1) et (2) dans lesquelles ils inter-
viennent forment un système d'équations que l'on peut 
facilement résoudre de façon itérative. 
Les prix communs sont ceux de l'ensemble des pays et 
la comparaison en volume effectuée à l'aide de l'indice 
GK peut être interprétée dans le sens spatial comme 
une comparaison «à prix constants». 
b) Autres méthodes utilisant un ensemble de prix com-
muns 
La principale critique à faire à la méthode Geary-
Khamis c'est qu'elle correspond implicitement à une 
caractéristicité qui peut être très différente du critère 
d'équicaractéristicité. Cela apparaît clairement lors-
qu'on examine l'exemple d'une comparaison binaire 
entre pays dont les prix sont très différents. En effet, 
pour un couple de pays, l'application de la méthode 
Geary-Khamis sera basée sur un ensemble de prix qui 
sont plus proches de ceux du plus grand des deux pays 
que de l'autre. Il en résulte une déviation des PPA par 
rapport à l'estimation Fisher non pondérée. 
Pour cette raison, d'autre méthodes ont été dévelop-
pées, qui définissent un système de prix communs dif-
férent de celui de Geary-Khamis. 
Une méthode alternative est basée sur un ensemble de 
structures de prix qui est «neutre» par rapport aux 
structures nationales des prix. Cette méthode proposée 
par Gerardi est facile à expliquer, dans le cas notam-
ment où la comparaison ne porte que sur deux pays. En 
effet, le prix commun de chaque produit est calculé en 
tant que moyenne géométrique équipondérée des prix 
nationaux exprimés en monnaie nationale. 
(3) <-[I)>] 
1 /2 
h = 1 T, # h = 1 
= 1,2, N. 
Les résultats obtenus avec cet indice dans une compa-
raison binaire concordent assez bien avec ceux qui 
sont fournis par l'indice Fisher. Cela est dû au fait que 
l'indice Fisher est implicitement basé lui aussi, sur des 
prix communs calculés en tant que moyenne équipon-
dérée des prix nationaux (moyenne arithmétique non 
pondérée des prix). 
L'utilisation de la moyenne géométrique dans l'indice 
Gerardi ne nécessite guère la préconversion des prix 
nationaux en une unité commune. La méthode Gerardi 
présente deux variantes dans le cas multilatéral. 
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• Gerardi (UCW) 
Cette variante (UCW) est basée sur la simple extension 
au cas des comparaisons multilatérales de la définition 
des prix communs retenue dans le cas binaire. 
L'équation (3) devient alors, pour le produit i: 
κ 1/κ 
d'eux, et en calculant pour chaque couple de pays le 
rapport suivant: 
-[m 
Cette variante fut appliquée par l'Eurostat pour la com­
paraison de 1975. Le principal inconvénient de son 
application multilatérale réside dans le fait qu'elle ne 
garantit pas la neutralité de la structure des prix com­
muns qui se dégage de l'équation ci­dessus, par rap­
port aux structures nationales. 
En effet, celles­ci présentent des similarités plus ou 
moins grandes entre elles. En d'autres termes, les dis­
tances entre les structures nationales des prix et la 
structure commune peuvent être différentes, mettant 
alors en défaut la condition d'équicaractéristicité. 
• Gerardi (IP) 
Cette méthode spécialement conçue pour remplir la 
condition d'équicaractéristicité définit la structure de 
prix communs sur la base d'un modèle mathématique 
de telle sorte que les résultats multilatéraux diffèrent 
de façon minimale — selon le critère de distance de 
type EKS — des résultats binaires, ceci pour tous les 
niveaux d'agrégation de la classification. En somme, 
cette méthode peut être interprétée comme étant la ver­
sion additive de l'indice EKS. 
c) La méthode YKS 
Cette méthode récemment proposée par Kurabayashi 
et Sakuma constitue un développement de la méthode 
balancée de Van IJzeren, dans la mesure où elle fournit 
les valeurs réelles additives alors que tel n'était pas le 
cas pour la méthode Van IJzeren originelle. Elle est ba­
sée sur un système de prix communs définis comme 
moyennes arithmétiques non pondérées de prix natio­
naux convertis en une unité commune à l'aide de la pa­
rité globale; elle correspond ainsi à une version non 
pondérée de Geary­Khamis. Cependant, pour corriger la 
«distorsion» qui se manifeste dans les résultats, on 
multiplie les valeurs réelles, à tous les niveaux d'agré­
gation, pour chaque pays par un seul scalaire ce scalai­
re est calulé de manière à obtenir des rapports de volu­
me au niveau du PIB qui soient égaux à ceux qui résul­
tent de la méthode balancée de Van IJzeren. Le princi­
pal inconvénient tient au fait qu'un scalaire unique est 
utilisé pour les valeurs réelles des différents rangs 
d'agrégation, et qu'en réalité les résultats sont sans 
biais au niveau du PIB seulement, alors que ce n'est 
pas le cas pour les autres niveaux. 
d) La méthode ECLA basée sur un ensemble de quanti­
tés communes 
Selon cette méthode, les PPA sont obtenues en évalu­
ant les quantités du groupe de pays aux prix de chacun 
'Ç = Σ^Σ9, α /Σ^Σ α ι 
1 = 1 α = 1 ƒ 1 = 1 α = 1 
ρ|α représente les prix du produit i dans le pays a 
qla représente les quantités du produit i dans le pays a 
Cette méthode fut appliquée par la commission écono-
mique pour l'Amérique latine (d'où le sigle ECLA) dans 
les années 60. 
Elle présente cet inconvénient majeur de ne pas remplir 
les conditions de cohérence interne, c'est-à-dire l'addi-
tivité et le test de la moyenne des rapports de volume. 
Elle n'est plus utilisée dans les travaux de comparai-
son. 
e) Le choix de la méthode d'agrégation; choix du numé-
raire 
Cette phase de calcul concerne l'agrégation des parités 
transitives et des valeurs réelles à tous les niveaux de-
puis les positions élémentaires jusqu'au PIB. Les va-
leurs nominales exprimées en monnaies nationales 
sont essentielles pour effectuer cette agrégation. 
D'abord on devrait souligner que, dans le paragraphe 
précédent, les différentes méthodes d'agrégation ont 
été présentées en supposant que non seulement les 
prix sont disponibles mais qu'en plus, les quantités de 
chaque produit sont connues. Ce n'est pas vrai dans le 
contexte du PCI; cependant, les formules établies ne 
sont pas affectées par cette hypothèse car, telles qu'on 
les a décrites dans le paragraphe précédent, les dif-
férentes méthodes qui existent permettent de calculer 
les parités et les valeurs réelles pour les agrégats des 
comptes nationaux. 
Le choix dépend des objectifs de la comparaison, étant 
entendu que les méthodes considérées remplissent les 
principales conditions. On pourrait objecter qu'en fait, 
il vaut mieux choisir une des deux méthodes utilisées 
par une organisation internationale: la méthode Geary-
Khamis utilisée dans le cadre du PCI jusqu'à ce jour, ou 
celle de Gerardi adoptée par l'Eurostat en 1975 et qui 
aurait dû être remplacée maintenant par la variante IP 
améliorée. 
Dans la phase IV des comparaisons communautaires 
(européennes), la méthode Geary-Khamis a été appli-
quée en dépit du fait qu'elle pouvait introduire des dis-
torsions. Il en a ainsi été décidé pour que la même mé-
thode soit utilisée tant par la Communauté européenne 
que par le PCI mondial. Cette décision procède aussi 
des conclusions du rapport rédigé par le professeur Hill 
sur ces problèmes, à la demande des organisations in-
ternationales intéressées: OSNU, CEE Genève et Euro-
stat. Pour les mêmes raisons, la méthode Geary-
Khamis est appliquée pour la comparaison africaine. 
Avant de présenter les résultats obtenus pour les quin-
ze pays africains selon les deux phases de calculs déjà 
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décrites, il est nécessaire d'attirer l'attention sur l'unité 
spéciale qui a été utilisée pour exprimer les parités et 
les valeurs réelles. 
Il convient tout d'abord de noter que le choix d'une uni-
té de référence ou numéraire devrait être considéré 
comme un simple artifice de travail qui n'influence nul-
lement les relations entre les pays. On pourrait retenir 
la monnaie d'un pays participant A comme numéraire; 
cela signifierait alors que le PIB de ce pays, exprimé en 
sa monnaie propre, serait égal au même PIB en valeur 
réelle. 
Cette convention est adoptée comme base de détermi-
nation du numéraire. En prenant un autre pays B, tou-
tes les PPA et valeurs réelles sont simplement multi-
pliées par une constante, à savoir le rapport des PIB de 
A et B exprimés en leurs monnaies nationales res-
pectives. 
Dans le cadre de la Communauté européenne, le numé-
raire fut défini non pas en choisissant un seul pays 
comme base, mais en prenant le PIB total des dix Etats 
membres. Par ce moyen, le PIB de chaque pays fut ex-
primé en une monnaie commune à l'aide des taux de 
change. Cette monnaie commune c'est l'Écu. C'est une 
unité monétaire qui consiste en un panier de toutes les 
monnaies de l'Europe des Dix et dont on connaît le taux 
courant de change par rapport à chaque monnaie. 
Pour éviter de confondre la valeur du PIB communau-
taire en unités de compte européenne (ECU) avec la va-
leur réelle dudit PIB, cette dernière fut considérée com-
me exprimée en «Standard de pouvoir d'achat» (SPA). 
Pour la comparaison africaine, il a été décidé aussi de 
ne pas prendre la monnaie d'un pays participant com-
me numéraire, mais de trouver une solution similaire à 
celle de l'Europe. 
Cette solution a été rendue possible en additionnant 
les PIB des quinze pays, exprimés en une monnaie com-
mune. Le choix d'une telle monnaie est plutôt arbitraire, 
mais on a pris le US dollar parce qu'il était commode. 
Cela implique que, pour les quinze pays, le PIB total ex-
primé en US dollar est égal au PIB en valeur réelle. Le 
numéraire ainsi défini est appelé «dollar africain». Tel 
est le standard de pouvoir d'achat pour cet exercice de 
comparaison. 
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Chapitre V — Résultats de la comparaison 
1. PLAN DU CHAPITRE 
Les principaux résultats de la comparaison des quinze 
pays africains concernés par l'étude de 1980 sont pré-
sentés dans ce chapitre sous forme de tableaux statis-
tiques et de commentaires. 
Il est rappelé que le travail effectué dans la chaîne pro-
grammée de calculs a consisté: 
1) à dériver des parités de base à partir des prix mo-
yens nationaux des différents produits observés et à 
en déduire les parités de pouvoir d'achat du PIB et 
de ses emplois les plus détaillés, tels que définis 
dans les classifications utilisées; 
2) à déterminer les valeurs réelles de cet agrégat et de 
ses divisions successives; 
3) à établir des indices spatiaux pour la comparaison 
de ces valeurs réelles, et des prix. 
Les tableaux statistiques que le lecteur découvre dans 
les pages qui suivent contiennent donc ces parités, 
valeurs et indices. Ils sont de trois types: 
a) les tableaux A qui sont relatifs au PIB, à ses emplois 
et leurs principales subdivisions; 
b) les tableaux B qui contiennent des résultats déduits 
des tableaux A, et permettent des analyses plus 
fines; 
c) les tablaux C présentés à la fin de ce chapitre. 
Ils donnent certains résultats détaillés jusqu'au niveau 
des positions élémentaires. 
Les commentaires ne sont pas rédigés sur toutes les 
statistiques disponibles. Dans cette phase de publica-
tion, il convient de montrer comment les résultats doi-
vent être lus et peuvent être interprétés. De nombreux 
phénomènes pris de façon non limitative parmi les plus 
intéressants sont ainsi mis en relief. 
Examinant les résultats actuels selon leurs axes d'in-
térêt respectifs, les statisticiens, économistes et autres 
chercheurs y découvriront certainement d'autres en-
seignements, sous l'éclairage de la connaissance qu'ils 
ont des particularités sociales et économiques des 
quinze pays. Pour l'heure, les comparaisons statisti-
ques qui leur sont révélées portent sur cinq points, soit 
autant de parties dans ce chapitre: 
1) dans la première partie, les comparaisons sont glo-
bales car relatives au PIB. Les indices des prix sont 
utilisés tant comme indicateurs du niveau général 
des prix que comme moyen d'apprécier la sous-
évaluation ou la surévaluation des monnaies natio-
nales. Et les différences de PIB par habitant entre 
les pays sont sensiblement modifiées lorsque l'on 
passe des valeurs nominales aux valeurs exprimées 
en standard de pouvoir d'achat. L'on se réfère ici au 
tableau A-1; 
2) la deuxième partie fait ressortir les comparaisons 
selon chaque emploi principal. Ces emplois sont ex-
primés en monnaie nationale, en US dollars et en 
SPA. On les étudie à l'aide des parités spécifiques, 
des indices de niveau des prix, des indices de niveau 
relatif des prix, des indices de volume par habitant 
et des indices de volume relatif. 
Les commentaires s'appuient sur les tableaux A-2, A-3, 
A-4 et A-5; 
3) les parités et indices sont pris pour analyser la 
consommation privée. Elle est décomposée en huit 
fonctions principales ou groupes de produits. Parmi 
ces groupes, celui des «Produits alimentaires, bois-
sons et tabac» fait l'objet d'une attention particuliè-
re, compte tenu des problèmes alimentaires de cer-
tains pays africains. Les tableaux A-6, A-7, A-8, A-9, 
B-1, B-2, B-3 et B-4 sont ainsi interprétés; 
4) la consommation collective des administrations pu-
bliques est étudiée dans la quatrième partie. Les 
comparaisons découlent des tableaux A-10, A-11, 
A-12, A-13, B-5 et B-6. 
5) pour la formation brute de capital fixe, on travaille 
sur les tableaux A-14, A-15, A-16, A-17, B-7 et B-8. 
2. DÉFINITION DES INDICES 
Dans toutes ces parties, c'est la même batterie d'indi-
cateurs des prix et volumes qui est utilisée. Leurs défi-
nitions sont les suivantes: 
2.1. INDICES DE NIVEAU DES PRIX 
Ces indices sont obtenus en divisant la parité de pou-
voir d'achat spécifique pour un agrégat par le taux de 
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change. Cet indice est également connu sous le nom 
«d'indice de déviation par rapport au taux de change», 
mais l'autre terme est préféré ici. Il s'agit d'une présen-
tation standardisée des parités de pouvoir d'achat de 
tous les pays. En effet, les indices de niveau de prix 
permettent de comparer directement les niveaux des 
prix entre les pays pour un agégat donné parce qu'ils 
sont, pour tous les pays, rapportés à la moyenne des in-
dices de niveau des prix du PIB des quinze pays. Lors-
que cet indice pour un pays donné et pour un agrégat 
donné est supérieur à 100, cela signifie que le niveau de 
prix de cet agrégat pour ce pays est supérieur à la 
moyenne des quinze pays prise comme référence. La 
comparaison de cet indice entre pays permet de dé-
duire les niveaux de prix relatifs entre ces pays, pour 
cet agrégat. 
2.2. INDICES DE NIVEAU RELATIF DES PRIX 
Cet indice est obtenu en divisant la parité de pouvoir 
d'achat spécifique d'un sous-agrégat par la parité de 
pouvoir d'achat d'un des agrégats de ce même pays. Il 
s'agit donc d'une standardisation des parités spécifi-
ques pour un pays donné et pour un agrégat donné. Cet 
indice peut se définir à des niveaux d'agrégation diffé-
rents, dans ce sens qu'il mesure le rapport entre les pa-
rités des composants d'un agrégat et la parité de l'agré-
gat même. On peut donc diviser par la parité du PIB, ou 
bien appliquer la parité de la consommation privée et 
ainsi de suite. Lorsque, pour un agrégat donné, cet indi-
ce est supérieur à 100, cela signifie que le niveau relatif 
des prix de cet agrégat est supérieur au niveau relatif 
de prix de l'agrégat de référence. Bien entendu, la 
standardisation uniforme de toutes les parités pour un 
pays donné peut se faire par rapport à la parité de pou-
voir d'achat du PIB. Lorsque l'on se réfère aux autres 
agrégats ou sous-agrégats, la parité de référence varie 
et la standardisation se limite à un ensemble de parités 
seulement. 
Un agrégat (ou sous-agrégat) étant pris comme réfé-
rence (indice = 100), les indices de ses composants 
constituent un vecteur de structure relative de prix. 
2.4. INDICES DE VOLUME RELATIF 
Cet indice est obtenu en divisant l'indice de volume par 
habitant d'un composant par celui de l'agrégat. Pour un 
agrégat donné, les indices des composants forment un 
vecteur de structure relative des volumes. 
L'analogie avec les indices de niveau relatif des prix est 
évidente. 
2.5. AUTRES INDICES 
Il s'agit de la part relative des valeurs en SPA d'un pays 
par rapport à l'ensemble des quinze pays pour un agré-
gat donné. 
Les parts relatives n'ont pas été calculées pour le pré-
sent exercice PCI. Elles ne sont intéressantes que pour 
des pays qui constituent une entité économique zonale, 
régionale ou sous-régionale comme l'Union douanière 
et économique de l'Afrique Centrale (UDEAC), la Com-
munauté économique de l'Afrique Occidentale (CEAO), 
la Communauté économique des États de l'Afrique Oc-
cidentale (CEDEAO), la Communauté économique des 
pays des Grands Lacs (CEPGL), l'Organisation de l'Uni-
té Africaine (OUA), etc.; et c'est en cela qu'elles sont 
Importantes. 
Pour un agrégat donné, les valeurs réelles (exprimées 
en SPA) des différents pays d'une communauté peuvent 
être additionnées pour obtenir la valeur réelle totale (ou 
communautaire). Pour chaque pays, la part relative est 
alors le rapport de sa valeur réelle sur la valeur réelle 
totale. Cette part peut être significatlvement différente 
de celle qu'on obtiendrait à partir des taux de change. 
Cela révélerait alors la mesure dans laquelle on fausse 
les rapports réels entre pays d'une communauté quand 
on utilise les taux de change à défaut de parités de 
pouvoir d'achat, pour fixer leurs niveaux respectifs de 
contributions, pour déterminer les crédits communau-
taires à leur accorder, et pour tant d'autres relations. 
3. RÉSULTATS OBTENUS 
2.3. LES INDICES DE VOLUME PAR HABITANT 
(moyenne des quinze pays = 100) 3.1. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
Ces indices sont calculés à partir des valeurs réelles 
par pays et pour les quinze ensemble, en exprimant ces 
valeurs par habitant et en les rapportant à la valeur par 
tête d'un habitant moyen de l'ensemble. La conversion 
par habitant est faite pour mieux comparer la situation 
des habitants moyens des différents pays. Bien enten-
du, les valeurs réelles pour chaque agrégat sont obte-
nues à l'aide de la parité de pouvoir d'achat spécifique. 
Lorsque, pour un pays donné et pour un agrégat donné, 
l'Indice est supérieur à 100, cela signifie que le volume 
par habitant pour ce pays est supérieur au volume par 
habitant pour l'ensemble des quinze pays. Cet indice 
peut se comparer agrégat par agrégat entre les pays 
par rapport à la situation de l'habitant moyen de l'en-
semble des quinze. 
3.1.1. Niveau général des prix 
L'indice de prix pour un agrégat donné est calculé en 
tant que rapport entre la parité de pouvoir d'achat spé-
cifique et le taux de change de la monnaie nationale 
considérée. Rapporté à la moyenne des quinze pays, en 
ce qui concerne le produit intérieur brut, il précise le 
niveau général des prix de chaque pays. 
Il apparaît, au vu de la dernière ligne du tableau A1, que 
l'ensemble des pays peut être divisé en deux groupes. 
D'une part, il y a les onze pays dont le niveau général 
des prix est inférieur à la moyenne de l'ensemble; de 
l'indice 55 à 91, il s'agit dans cet ordre: de l'Ethiopie, du 
Malawi, du Mali, de Madagascar, du Kenya, de la Tuni-
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sie, de la Tanzanie, du Botswana, du Maroc, du Sénégal 
et du Zimbabwe. Et, d'autre part, quatre pays seulement 
se situent à des niveaux généraux de prix supérieurs à 
100; ce sont, dans l'ordre croissant: la Zambie, le Came-
roun, la Côte-d'lvoire et le Nigeria. 
Cependant, la répartition des quinze pays en onze et 
quatre est largement déterminée par le Nigeria, pays 
qui a un niveau des prix très élevé et dont l'impact sur 
la moyenne est important à cause de sa dimension. 
La dispersion des niveaux généraux des prix est parti-
culièrement forte, de telle sorte que la partition de l'en-
semble des quinze pays pourrait mieux être affinée. En 
attendant qu'elle soit poussée plus avant dans les pa-
ges qui suivent, au moyen des indices de prix des diffé-
rents agrégats et de leurs composantes, l'on peut déjà 
distinguer six sous-groupes de pays. En partant des in-
dices les plus bas, aux plus élevés, on trouve que 
l'Ethiopie et le Malawi se situent pratiquement au 
même niveau. Le Mali, Madagascar, le Kenya et la Tuni-
sie constituent le deuxième sous-groupe. Le troisième 
est celui de la Tanzanie, du Botswana et du Maroc. Le 
Sénégal et le Zimbabwe peuvent être considérés com-
me voisins. Parmi les pays que l'on découvre au-dessus 
de la moyenne, trois, à savoir la Zambie, le Cameroun 
et la Côte-d'lvoire, forment le cinquième sous-groupe, 
tandis que le Nigeria, seul, a un niveau général de prix 
significativement supérieur à ceux des autres pays. 
3.1.2. Évaluation des monnaies 
Les distinctions ainsi faites signifient aussi que les 
monnaies des onze pays du premier groupe sont sous-
évaluées lorsque l'on compare les produits intérieurs 
bruts sur la base des taux de change officiels, tandis 
que celles des quatre autres pays sont plutôt sur-
évaluées. Les écarts d'évaluation sont plus ou moins 
importants selon le niveau général des prix de chaque 
pays. Le franc CFA par exemple, est sous-évalué ou 
surévalué selon qu'il mesure le PIB du Sénégal ou celui 
de la Côte-d'lvoire. La comparaison des valeurs nomina-
les du PIB ne présente plus, dès lors, aucun intérêt éco-
nomique véritable. 
3.2. COMPARAISON DU PIB PAR HABITANT 
Les résultats du tableau A1 permettent d'établir des 
comparaisons entre les pays selon les valeurs nomina-
les et les valeurs réelles du PIB par habitant. 
3.2.1. Classement des pays selon les valeurs nominales 
S'il fallait l'établir, l'on découvrirait au-dessus de la 
moyenne de l'ensemble des quinze pays les PIB par ha-
bitant des pays suivants, dans l'ordre décroissant: Tuni-
sie, Côte-d'IvoIre, Botswana, Nigeria, Maroc, Cameroun 
et Zimbabwe. Les trois premiers pays de ce bloc se 
démarquent nettement des autres, tant leur agrégat est 
élevé. 
Au bas de la hiérarchie, l'Ethiopie, le Mali, le Malawi et 
la Tanzanie apparaîtraient de loin, comme étant les 
pays les plus pauvres. 
3.2.2. Classement des pays selon les valeurs réelles 
Grâce aux parités de pouvoir d'achat, on obtient des va-
leurs réelles qui modifient le classement de neuf des 
quinze pays, car certains pays se révèlent «plus riches», 
tandis que d'autres se montrent plus pauvres qu'on ne 
le dirait au vu des valeurs nominales. Plus précisément, 
trois pays à haut niveau de produit intérieur (c'est-à-dire 
ceux du bloc supérieur) et dont le niveau général des 
prix est très élevé, présentent, pour leur PIB par habi-
tant, une valeur réelle sensiblement inférieure à la va-
leur nominale, au point que deux d'entre eux des-
cendent d'un à deux degrés sur l'échelle de comparai-
son multilatérale. 
Ces pays sont la Côte-d'lvoire, le Nigeria et le Came-
roun. La Côte-d'lvoire et le Nigeria cèdent leurs rangs 
respectivement au Botswana et au Maroc. Les PIB de 
ces deux derniers pays ainsi que celui du Zimbabwe 
sont sensiblement corrigés en hausse par les parités de 
pouvoir d'achat. 
La Tunisie, elle, présente cette particularité d'être le 
pays relativement le «plus riche», quel que soit le mode 
d'expression du PIB. Le Nigeria est pourtant dans le 
bloc supérieur, mais curieusement, ses prix sont les 
plus élevés de tous. 
Parmi les huit pays «pauvres», seule la Zambie a un 
niveau général des prix supérieur à la moyenne. Son 
rang n'est toutefois pas modifié, ni d'ailleurs ceux du 
Sénégal, du Kenya, de Madagascar, du Mali et de 
l'Ethiopie. Mais pris deux à deux, leurs écarts relatifs 
sont dorénavant réduits. Le Malawi, la Tanzanie et le 
Mali ont des PIB nominaux par habitant très voisins, 
qui les situent à des rangs consécutifs. Mais par le fait 
d'un niveau des prix significativement plus bas au Ma-
lawi, ce pays, initialement treizième, devient le douziè-
me, occupant ainsi le rang initial de la Tanzanie. 
3.2.3. Amélioration des comparaisons bilatérales 
En définitive, les comparaisons binaires subissent des 
corrections appréciables. Quelques exemples méritent 
d'être cités. En effet, la différence de PIB per capita 
entre la Côte-d'IvoIre et le Maroc est réduite de 63% 
lorsque l'on passe des valeurs nominales aux valeurs 
réelles. Entre le Botswana et le Cameroun, elle est aug-
mentée de 9 1 % . Pour la Tanzanie et le Malawi, elle est 
renversée; ce qui montrerait que c'est plutôt le premier 
qui est «plus pauvre» que le second. Enfin, l'écart extrê-
me, constaté entre l'Ethiopie et la Tunisie, passe de 1 
sur 10 à 1 sur 7. 
3.3. EMPLOIS DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
Les résultats relatifs aux emplois du produit intérieur 
brut sont consignés dans les tableaux A2, A3, A4 et A5. 
3.3.1. Indices de niveau des prix 
Les résultats de la somme des emplois finals, compte 
non tenu de la variation des stocks et du solde entre ex-
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— en monnaie 
nationale 
— en US dollars 
— en SPA 
Valeur par habitant 
(unité) 
— en monnaie 
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— sur base USD 
(moyenne= 100) 
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1 USD = ... monnaie 
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Tableau A-2: Produit Intérieur brut et ses emplois 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 
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Tableau A-3: Produit Intérieur brut et ses emplois 1980 
a) parité de pouvoir d'achat 
b) Indice de niveau des prix 
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Tableau A-4: Prodult Intérieur brut et ses emplois par habitant 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 
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Tableau A-5: Produit Intérieur brut et principaux emplois finals Intérieurs 1980 
a) Indice de volume par habitant (moyenne = 100) 
b) Indice de volume relatif (PIB = 100) 
Emplois 
a) Indice de volu-
me par habitant 
— Consommation privée 




(à exclusion de la 
santé) 
— Formation brute de 
capital fixe 
— Total des principaux 
emplois finals inté-
rieurs 
— Produit intérieur brut 
b) Indice de volume 
relatif 
— Consommation privée 
(y compris la santé) 
— Consommation col-
lective des adminis-
trations publiques (à 
l'exclusion de la 
santé) 
— Formation brute de 
capital fixe 
— Total des principaux 
emplois finals inté-
rieurs 



















































































































































































me par habitant 
Consommation privée 




(à exclusion de la 
santé) 
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capital fixe 
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emplois finals Inté-
rieurs 
Produit Intérieur brut 
Indice de volume 
relatif 
Consommation privée 
(y compris la santé) 
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lective des adminis-
trations publiques (à 
l'exclusion de la 
santé) 
Formation brute de 
capital fixe 
Total des principaux 
emplois finals inté-
rieurs 
Produit intérieur brut 
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portations et importations, sont presque les mêmes 
que ceux du produit intérieur brut. Mais, chaque emploi 
pris séparément présente des particularités. 
Les indices de niveau des prix sont indiqués sur les li-
gnes b) du tablau A-3. 
La consommation privée représente 51 à 82% du PIB et 
se comporte comme le PIB dans la comparaison entre 
les pays. 
Pour la consommation collective des administrations 
publiques, le groupe de pays chers est constitué, dans 
l'ordre décroissant, par: le Nigeria, le Zimbabwe, la 
Zambie et la Côte-d'lvoire. C'est là que les salaires pa-
yés par l'État et les collectivités locales sont les plus 
élevés. La dispersion dans le niveau des prix, tant pour 
le groupe des onze autres pays que pour l'ensemble to-
tal, est manifestement plus forte que celle de la 
consommation privée. L'Ethiopie, le Mali et la Tanzanie 
présentent les indices les plus bas: moins de 60. 
Les indices de prix de la formation brute de capital fixe 
sont assez bien concentrés autour de la moyenne de 
l'ensemble. Cependant, le Botswana et la Tanzanie, d'u-
ne part, et le Mali et le Nigeria, d'autre part, s'en écar-
tent le plus. Les premiers, avec des écarts respectifs de 
— 26,2% et — 24,3% présentent les prix les plus bas, 
alors que les deux autres (avec +14,6% et +8,7%) ont 
les prix les plus élevés. 
3.3.2. Indices de niveau relatif des prix 
Ces indices apparaissent sur les lignes c) du tableau 
A-3. 
Les indices de niveau relatif des prix de la consomma-
tion privée oscillent très peu autour de 100, avec des 
déviations positives dans neuf pays sur quinze. Le ma-
ximum est observé en Tanzanie ( + 12%). En valeur ab-
solue, la déviation de la Tunisie est la deuxième (—9%). 
En ce qui concerne la consommation collective des ad-
ministrations publiques, l'Ethiopie, le Mali et la Tanza-
nie, dont on a déjà remarqué la faiblesse des indices de 
niveau de prix, se retrouvent avec les indices de niveau 
relatif des prix les plus bas. 
La dispersion des indices de niveau relatif de prix de la 
formation brute de capital fixe est très marquée. Ce 
sont les pays les plus «pauvres» qui ressentent le plus 
durement le coût de leurs investissements: Mali (indice 
175), Ethiopie (174), et Malawi (161). Cependant, dans 
deux pays «chers» et à «haut niveau de revenu», à 
savoir la Côte-d'lvoire et le Nigeria, les indices ne sont 
respectivement que de 94 et 89. 
En examinant, pour chaque pays, le triplet des indices 
de niveau relatif des prix, on constate que le Cameroun 
et la Côte-d'lvoire ont les structures de prix les plus ho-
mogènes, mais que le Mali et l'Ethiopie se distinguent 
par les structures les plus hétérogènes. 
3.3.3. Indices de volume par habitant 
L'analyse qui suit s'appuie sur les chiffres des tableaux 
A-4 et A-5. 
Le classement des pays selon les emplois réels du PIB 
par habitant permet de fixer aux premiers rangs la Tuni-
sie, le Botswana, la Côte-d'lvoire et le Maroc, et de les 
opposer aux pays des derniers rangs: Ethiopie, Mali, 
Tanzanie, Malawi et Madagascar. 
Parmi ces pays, seule la Côte-d'lvoire est un pays cher. 
Tous les autres (à l'exclusion du Mali qui a un indice de 
118 pour la FBCF) sont caractérisés par des niveaux de 
prix des trois emplois du PIB étudiés, qui ne dopassent 
guère la moyenne 100. 
Les huit fonctions de consommation correspondent 
aux groupes de biens et services suivants: 










Produits alimentaires, boissons et 
tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Logements, énergie, combustibles 
Meubles, articles d'ameublement, 
matériel ménager, articles de ménage 
et dépenses d'entretien courant 
de la maison 
Services médicaux et 
dépenses de santé 
Transports et communications 
Loisirs, spectacles, enseignement 
et culture 
Autres biens et services 
3.4. CONSOMMATION PRIVÉE 
La consommation privée est décomposée en huit 
fonctions principales (ou groupes) dont les résultats 
sont consignés dans la série des tableaux A-6, A-7, A-8, 
A-9, B-1, B-2, B-3 et B-4. Ce sont précisément les don-
nées de la consommation en monnaies nationales, en 
dollars américains, les valeurs réelles, les parités spéci-
fiques, les indices de prix et les indices de volume. 
3.4.1. Indices de niveau des prix 
Les indices de niveau des prix mentionnés dans le ta-
bleau A-7, sur les lignes b), permettent de préciser les 
commentaires rédigés plus haut sur l'agrégat considé-
ré. On remarque notamment que les pays, dont le ni-
veau général des prix est élevé, présentent des niveaux 
de prix très hauts pour les huit fonctions de consomma-
tion. Le Nigeria, la Côte-d'lvoire et la Zambie ont cha-
cun sept indices supérieurs à 100, le Cameroun en a 
six. Les trois premiers se distinguent par les indices les 
plus forts de l'ensemble des quinze pays: le Nigeria 
détient ceux des «produits alimentaires, boissons et ta-
bac», des «logements, énergie et combustibles» et des 
«services médicaux, dépenses de santé»; la Côte-
d'lvoire a les services de «loisirs, spectacles, enseigne-
ment et culture» les plus chers; enfin, la Zambie présen-
te les maxima pour les groupes «articles d'habillement, 
chaussures» et «autres biens et services». 
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Cette logique des prix se retrouve au niveau des pays 
les moins chers. Les niveaux de prix les plus bas sont 
constatés au Malawi pour le groupe 1, en Tanzanie pour 
les groupes 3 et 5, au Mali pour le groupe 6, et en Ethio-
pie pour les groupes 2, 4, 7 et 8. C'est dans ce dernier 
pays que l'on relève l'indice le plus bas de tous pour les 
huit groupes: 38 pour «les meubles et articles d'ameu-
blement». 
3.4.2. Indices de niveau relatif des prix 
La structure moyenne des prix est homogène. Si l'on se 
donne un seuil de signification de 10% pour les écarts 
des indices de niveau relatif par rapport à 100, on note 
effectivement qu'aucun groupe de produits ne se dé-
marque significativement du niveau des prix de la con-
sommation privée de l'ensemble des quinze pays. 
Mais lorsque l'on considère chaque pays individuel-
lement, on voit que seul le Maroc présente une structu-
re homogène. Au Malawi, l'hétérogénéité est la plus 
marquée: 7 groupes de produits se situent en dehors de 
la fourchette des 10%. En Tanzanie et en Ethiopie, ce 
nombre est de 6. En Zambie, au Nigeria, en Côte-
d'lvoire et au Sénégal, cinq groupes sont très chers ou 
très «bon marché». A Madagascar, l'hétérogénéité n'est 
due qu'au groupe des services médicaux et de santé 
qui se révèle significativement plus cher que que les 
autres. 
L'hétérogénéité des structures de prix se traduit pour 
chaque groupe par une dispersion manifeste des indi-
ces de niveau relatif des prix. Seuls les «produits ali-
mentaires, boissons et tabac» atténuent cette consta-
tation, parce qu'ils représentent environ 60% du total. 
Les indices de ce groupe ne sont pas très bas (plus de 
83), ni très hauts (plutôt inférieurs à 100, sauf au Came-
roun, au Nigeria et en Tanzanie, qui ont respectivement 
107, 103 et 116). 
3.4.3. Indices de volume par habitant 
L'examen des indices de volume par habitant (tableau 
A-9, lignes a)) met en relief deux pôles représentés l'un 
par la Tunisie et l'autre par l'Ethiopie ou la Tanzanie. 
Entre ces deux pôles, la plupart des pays se situent de 
part et d'autre de la moyenne, selon le niveau réel de 
consommation des produits considérés. Bien que cela 
ne constitue pas une réalité géographique, on serait 
tenté d'affirmer que, pour les huit groupes de consom-
mation, l'opposition est nette entre les pays du 
Maghreb (Tunisie et Maroc), d'une part, et ceux de l'Afri-
que de l'Est (Ethiopie, Tanzanie, Kenya), d'autre part. La 
situation du Mali ou celle de Madagascar est pour cinq 
groupes au moins voisine de celle des pays de l'Est-
Africain. En Afrique australe (Zambie, Malawi, Zimbab-
we, Botswana), seul le Botswana fait figure de «pays 
aisé», se rapprochant ainsi du pôle maghrébin. Les 
pays du golfe de Guinée (Sénégal, Côte-d'lvoire, Nige-
ria, Cameroun) ont des niveaux plus disparates. 
Pour les produits alimentaires, boissons et tabac, le vo-
lume de l'Ethiopie n'atteint pas tout à fait le septième 
de celui de la Tunisie, moins encore la moitié de la 
moyenne de l'ensemble. Le Maroc, le Botswana et la 
Côte-d'lvoire viennent juste après la Tunisie. La Zambie 
est très proche de la moyenne. Près de l'Ethiopie, on 
remarque la Tanzanie et le Mali. 
L'écart entre les extrêmes est très accentué pour le 
groupe «articles d'habillement et chaussures». Mieux 
placé que la Tunisie, la Côte-d'lvoire et le Maroc, le 
Cameroun se distingue par un indice de 244. L'Ethiopie, 
le Mali et le Malawi n'ont respectivement que 35, 28 et 
28. 
Le Nigeria présente, pour les «logements, énergie et 
combustibles», un indice de volume d'autant plus bas 
que son niveau de prix est très fort. Il se situe, avec la 
Zambie, à un peu moins du sixième du niveau de loge-
ment de la Tunisie. Cette dernière est à l'indice 477, 
soit 1908% du Mali. 
La Côte-d'lvoire et le Sénégal se maintiennent, pour les 
trois premiers groupes, au-dessus du niveau moyen. 
Mais en ce qui concerne les «meubles, articles d'ameu-
blement» et les «services médicaux et dépenses de san-
té», ils se mettent dans le lot des pays «démunis», au-
dessous de l'Ethiopie. Pour le premier de ces deux 
groupes, l'Ethiopie est presque au niveau moyen (indice 
95), le Zimbabwe est en tête (277) et la Tanzanie n'est 
qu'à 28. Pour le second, l'Ethiopie est comme le Séné-
gal à l'indice 52, tandis que, d'une part, tout à fait au 
sommet, la Tunisie a un indice environ huit fois plus 
grand et que, d'autre part, l'indice plancher (16) détenu 
par Madagascar est environ trois fois plus petit. 
La Côte-d'IvoIre compense sa faiblesse des groupes 4 
et 5 par un niveau de consommation des services de 
«transports et communications» très haut, qui jure avec 
le minimum observé en Tanzanie: le rapport est de 1 à 33. 
Cependant, le Sénégal se maintient dans une position 
difficile pour ce sixième groupe. Quant au Mali, on le 
trouve pour la première fois parmi les pays du bloc su-
périeur. En ce qui concerne ce groupe, avec un indice 
de 158, le Mali dépasse le Maroc (132) et se tient au-
dessous du Botswana (170), de la Tunisie (186), du 
Cameroun (255), du Zimbabwe (277) et de la Côte-
d'IvoIre (326). 
Le niveau du Sénégal reste inférieur à 100, pour tous les 
autres groupes de consommation. Ce pays est mieux 
placé que le Mali, mais se situe plus bas que le Kenya 
et Madagascar. Ces deux derniers pays sont pourtant à 
des rangs de consommation privée inférieurs à celui du 
Sénégal. 
Le groupe «loisirs, spectacles, enseignement, culture» 
révèle quatre strates d'indices de volume: 
1) celle du Botswana, de la Tunisie, du Cameroun, du 
Zimbabwe et du Nigeria (entre 143 et 191), 
2) la Côte-d'lvoire (119), 
3) sous la moyenne, l'Ethiopie, Madagascar, le Maroc 
et le Kenya (entre 69 et 82), 
4) les cinq autres pays qui ne réalisent même pas la 
moitié de la moyenne (moins de 40). 
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Tableau A-6: Consommation privée (y compris la santé) par groupes de fonctions 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 
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Consommation 
privée (y compris 
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Tableau A-7: Consommation privée (y compris la santé) par groupes de fonctions 
a) parité 
b) Indice de niveau des prix 
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Tableau A-8: Consommation privée (y compris la santé) par habitant et par groupes de fonctions 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 
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Tableau A-9: Consommation privée (y compris la santé) par habitant et par groupes de fonctions 1980 
a) Indice de volume par habitant (moyenne = 100) 
b) Indice de volume relatif (consommation privée = 100) 
Fonctions 




sons et tabac 
— Articles d'habille-
ment et chaussures 
— Logements, éner-
gie, combustibles 
— Meubles, matériel 
ménager, dépenses 
d'entretien courant 
— Services médicaux 
et dépenses de 
santé 
— Transport et com-
munications 
— Loisirs, spectacles, 
enseignement et 
culture 
— Autres biens et ser-
vices 
— Consommation 
privée (y compris la 
santé) 
b) Indice de volume 
relatif 
— Produits alimentai-
res, boissons et 
tabac 
— Articles d'habille-
ment et chaussures 
— Logements, éner-
gie, combustibles 
— Meubles, matériel 
ménager, dépenses 
d'entretien courant 
— Services médicaux 
et dépenses de 
santé 
— Transport et com-
munications 
— Loisirs, spectacles, 
enseignement et 
culture 
— Autres biens et 
services 
— Consommation 







































































































































































































































































































sons et tabac 
— Articles d'habille-
ment et chaussures 
— Logements, éner-
gie, combustibles 
— Meubles, matériel 
ménager, dépenses 
d'entretien courant 
— Services médicaux 
et dépenses de 
santé 
— Transport et com-
munications 
— Loisirs, spectacles, 
enseignement et 
culture 
— Autres biens et ser-
vices 
— Consommation 
privée (y compris la 
santé) 
b) Indice de volume 
relatif 
— Produits alimentai-
res, boissons et 
tabac 
— Articles d'habille-
ment et chaussures 
— Logements, éner-
gie, combustibles 
— Meubles, matériel 
ménager, dépenses 
d'entretien courant 
— Services médicaux 
et dépenses de 
santé 
— Transport et com-
munications 
— Loisirs, spectacles, 
enseignement et 
culture 
— Autres biens et 
services 
— Consommation 
privée (y compris la 
santé) 
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Tableau B-1: Produits alimentaires, boissons et tabac par groupes de produits 1980 
a) parité 
b) Indice de niveau des prix 
c) Indice de niveau relatif des prix (produits alimentaires, boissons et tabac = 100) 


















































































































































































































































































































Tableau B-2: Produits alimentaires, boissons et tabac par groupes de produits et par habitant 1980 
a) Indice de volume par habitant (moyenne = 100) 
b) Indice de volume relatif (produits alimentaires, boissons et tabac = 100) 
Groupes de produits 
a) Indice de volume par 
habitant 
— Produits alimentaires 
— Boissons non 
alcoolisées 
— Boissons alcoolisées 
— Tabac 
— Produits alimentai-
res, boissons et tabac 
b) Indice de volume 
relatif 
— Produits alimentaires 
— Boissons non 
alcoolisées 
— Boissons alcoolisées 
— Tabac 
— Produits alimentai-









































































































































































Groupes de produits 
a) Indice de volume par 
habitant 
— Produits alimentaires 
— Boissons non 
alcoolisées 
— Boissons alcoolisées 
— Tabac 
— Produits alimentai-
res, boissons et tabac 
b) Indice de volume 
relatif 
— Produits alimentaires 
— Boissons non 
alcoolisées 
— Boissons alcoolisées 
— Tabac 
— Produits alimentai-
res, boissons et tabac 
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Tableau B-3: Produits alimentaires par groupes de produits 1980 
a) parité 
b) indice de niveau des prix 
c) Indice de niveau relatif des prix (produits alimentaires = 100) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau B-4: Produits alimentaires par groupes de produits et par habitant 1980 
a) indice de volume par habitant 
b) Indice de volume relatif (produits alimentaires = 100) 
Groupes de produits 
a) Indice de volume par 
habitant 
— Pains et céréales 
— Viande 
— Poissons et autres 
produits de la pèche 
— Lait, produits laitiers, 
œufs 
— Huiles et graisses 
— Fruits et légumes, au-
tres que tubercules 
— Arachide, plantain, 
manioc, et autres 
tubercules 
— Sucre en morceau, 
sucre en semoule 
— Café, thé, cacao 
— Autres produits 
alimentaires 
— Produits alimentaires 
b) Indice de volume 
relatif 
— Pains et céréales 
— Viande 
— Poissons et autres 
produits de la pèche 
— lait, produits laitiers, 
œufs 
— Huiles et graisses 
— Fruits et légumes, au-
tres que tubercules 
— Arachide, plantain, 
manioc, et autres 
tubercules 
— Sucre en morceau, 
sucre en semoule 
— Café, thé, cacao 
— Autres produits 
alimentaires 





























































































































































































































































































































































Groupes de produits 
a) Indice de volume par 
habitant 
— Pains et céréales 
— Viande 
— Poissons et autres 
produits de la pêche 
— Lait, produits laitiers, 
œufs 
— Huiles et graisses 
— Fruits et légumes, au-
tres que tubercules 
— Arachide, plantain, 
manioc, et autres 
tubercules 
— Sucre en morceau, 
sucre en semoule 
— Café, thé, cacao 
— Autres produits 
alimentaires 
— Produits alimentaires 
b) Indice de volume 
relatif 
— Pains et céréales 
— Viande 
— Poissons et autres 
produits de la pêche 
— lait, produits laitiers, 
œufs 
— Huiles et graisses 
— Fruits et légumes, au-
tres que tubercules 
— Arachide, plantain, 
manioc, et autres 
tubercules 
— Sucre en morceau, 
sucre en semoule 
— Café, thé, cacao 
— Autres produits 
alimentaires 
— Produits alimentaires 
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La cas de la Tunisie étant exclu, il semblerait que le dé-
veloppement culturel (apprécié à l'aide des indices de 
volume de ces services) s'accompagne systématique-
-ment d'un niveau des prix du groupe «loisirs, specta-
cles, enseignement, culture» très élevé: c'est en tout 
cas ce que l'on observe en Côte-d'lvoire, au Nigeria, au 
Zimbabwe, au Botswana et au Cameroun. 
Les «autres biens et services» enregistrent l'indice mini-
mal record: 8 au Mali, soit environ trente-trois fois 
moins que la Tunisie, où le volume par habitant est le 
plus Important. 
3.4.4. Indices de volume relatif 
L'indice de volume relatif rend compte, pour chaque 
pays, du niveau de consommation d'un groupe de pro-
duits comparativement à l'indice de volume par habi-
tant de toute la consommation privée. En comparant 
les pays entre eux, on se sert de la batterie de ces indi-
ces (tableau A-9, lignes b)) pour apprécier l'importance 
relative de la consommation des différents produits par 
rapport à la consommation privée. 
L'indice de volume relatif le plus élevé pour le groupe 
des «produits alimentaires, boissons et tabac» appar-
e n t à la Zambie (131). Au Malawi où il est de 130, M 
contraste singulièrement avec des indices inférieurs à 
100 pour tous les autres groupes. C'est dans ce pays 
que le minimum du deuxième groupe est réalisé. 
Au Cameroun, on observe une situation tout à fait inver-
se. Seul l'indice du premier groupe est inférieur à 100 (M 
est le plus petit de tous les pays). Et l'on y note le plus 
grand indice du groupe des articles d'habillement et de 
chaussures. 
C'est en Tunisie que l'on trouve le maximum (177) pour 
le groupe des logements, énergie et combustibles. Le 
minimum apparaît au Mali (46), pour ce groupe. 
Pour la consommation de meubles et articles d'ameu-
blement, le Zimbabwe, situé au-dessus de la moyenne, 
et la Zambie, au-dessous, constituent les deux extrê-
mes. 
Le Cameroun se distingue une troisième fois avec un 
extrême: une déviation de — 117% par rapport à la 
moyenne, pour les services médicaux et dépenses de 
santé. Cependant, à Madagascar, la déviation est très 
forte dans l'autre sens (—81%). 
Le Mail enregistre un maximum très élevé (294) pour les 
transports et communications dont il a par ailleurs le 
niveau des prix le plus bas. On retiendra que, dans ce 
pays, seuls ce groupe et le premier présentent des indi-
ces de volume relatif supérieurs à 100. Sous la moyen-
ne, l'indice des autres biens et services (groupe 8) est 
un minimum très bas: 15 seulement. 
trois premiers groupes semblent privilégiés, les autres 
se classant plutôt sous la moyenne. Ce dernier pays est 
en cela comparable à la Tanzanie, où tous les produits 
de plus grande et première nécessité sont relativement 
les plus consommés (groupes 1, 2, 3 et 5). 
En définitive, l'examen comparatif des vecteurs d'Indi-
ces de volume relatif révèle la grande hétérogénéité des 
structures nationales de consommation ainsi que leur 
disparité marquante par rapport à la situation moyenne 
des quinze pays. 
3.4.5. Produits alimentaires 
a) Comparaison avec le groupe 
Il est intéressant d'Isoler les produits alimentaires à 
proprement parler des trois autres composantes du pre-
mier groupe de la consommation privée, et de comparer 
leurs indices avec ceux du groupe, pour faire ressortir 
les types de produits dont les indices sont les plus mar-
quants. 
Le groupe considéré comprend les produits alimentai-
res, les boissons non alcoolisées, les boissons alcooli-
sées et les tabacs. La première composante représente 
environ 76% du tout. Ce sont ses caractéristiques qui 
déterminent les indices du groupe. 
En comparant les indices de cette composante avec 
ceux du groupe des «produits alimentaires, boissons et 
tabac», on constate d'après le tableau B-1: 
1) que, pour chaque pays, les deux indices de niveau 
des prix ne diffèrent pas sensiblement l'un de l'au-
tre, 
2) et que, partant, les indices de niveau relatif des prix 
des produits alimentaires oscillent autour de 100, 
sauf en Zambie, où l'on note une déviation marquée 
de 17%. 
Et l'on voit dans le tableau B-2: 
1) des indices de volume par habitant dont le maximum 
(264) et le minimum (32) appartiennent respective-
ment à la Tunisie et à l'Ethiopie. Aucun des quinze 
pays ne se situe au niveau moyen, ceux qui cepen-
dant en sont le moins éloigné sont Madagascar (110) 
et le Nigeria (113); 
2) des indices de volume relatif qui montrent que, si les 
structures relatives du groupe «produits alimentai-
res, boissons et tabac» sont très hétérogènes et dif-
férentes d'un pays à l'autre, cela résulte exclusive-
ment des habitudes nationales de consommation de 
boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées 
et de tabac. 
L'Ethiopie se montre au premier rang pour les deux der-
niers groupes. Elle venait en deuxième position pour le 
quatrième groupe. Mais elle présente des faiblesses en 
matière d'alimentation, d'habillement et de logement. 
Le Botswana aussi. Au Sénégal, c'est le contraire. Les 
b) Catégories de produits alimentaires 
On distingue dix catégories de produits alimentaires, 
mais l'analyse qui suit ne concerne que les sept pre-
mières, manifestement les plus importantes dans le 
172 
panier des consommations des ménages. Citons: 
1. Pain et céréales; 
2. Viande; 
3. Poissons; 
4. Lait, produits laitiers; 
5. Huiles et graisses; 
6. Fruits et légumes; 
7. Arachide, banane, plantain, manioc et autres tuber-
cules. 
Les autres catégories sont: 
8. Sucre; 
9. Café, thé, cacao; 
10. Autres produits alimentaires. 
f) Indices de volume relatif 
En examinant les indices de volume relatif (lignes b) du 
tableau B-4), on peut comparer les structures relatives 
de consommation réelle des produits alimentaires entre 
les pays. 
On note, par exemple, que, dans beaucoup de pays, no-
tamment au Cameroun, à Madagascar, au Mali, au Sé-
négal, au Botswana, en Ethiopie, au Nigeria et au Zim-
babwe, la consommation relative de viande (ou de pois-
son) est d'autant plus élevée (plus de 100) que celle du 
poisson (ou de la viande) est faible (moins de 100). 
3.5. CONSOMMATION COLLECTIVE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
c) Indices de niveau des prix de sept premières catégo-
ries 
Partant des résultats du tableau B-3, lignes b), on peut 
affirmer que les pays réputés les plus chers, à savoir le 
Nigeria, la Côte-d'lvoire et le Cameroun, conservent leur 
«étiquette», sauf pour la septième catégorie marquée 
par des indices bas dans les deux derniers pays. La 
Zambie se présente au quatrième rang, avec toutefois 
des indices faibles pour la viande, et les huiles et grais-
ses. Et la Tanzanie est cinquième; ses seuls indices fai-
bles étant ceux de la viande et des fruits et légumes. 
d) Indices de niveau relatif des prix 
Les chiffres des lignes c) du tableau B-3 montrent que 
les pains et céréales s'accordent mieux que les autres 
catégories au niveau des prix des produits alimentaires. 
Il n'y a qu'au Nigeria, en Tanzanie et au Zimbabwe 
qu'ils sont beaucoup plus chers (indices de niveau rela-
tif des prix égaux respectivement à 113, 112 et 118) et 
en Tunisie où ils coûtent en moyenne 2 1 % moins cher. 
e) Indices de volume par habitant 
(voir tableau B-4, lignes a)) 
Le Cameroun, la Zambie, le Nigeria, la Tanzanie, le Zim-
babwe, le Mali et l'Ethiopie se présentent, pour les 
pains et céréales, avec des indices de volume par habi-
tant inférieurs à la moyenne de l'ensemble des quinze 
pays. Les niveaux les plus élevés apparaissent à Mada-
gascar, au Maroc, au Botswana, au Malawi et en Tu-
nisie. 
On constate que, parmi ces cinq derniers pays, seul le 
Malawi a un indice inférieur à 100 pour la viande. 
Certains pays ont des indices de volume par habitant 
pratiquement négligeables en comparaison des niveaux 
de consommation dans d'autres pays, même pour des 
denrées alimentaires de base comme la viande, le pois-
son, les fruits et légumes. Et les écarts sont frappants 
entre la Tunisie et le Maroc, d'une part, et l'Ethiopie, le 
Kenya et le Zimbabwe, d'autre part. 
3.5.1. Rappel 
La consommation collective des administrations publi-
ques (CCAP) s'entend ici, services de santé exclus. La 
rubrique «santé» qui apparaît dans la rémunération des 
salariés ne concerne que les administrations de santé 
telles que: le ministère, le secrétariat général, les admi-
nistrations locales, etc. Les services de santé fournis 
aux ménages par les centres (hôpitaux, dispensaires, 
etc.) sous tutelle de l'administration publique ont déjà 
été étudiés dans la consommation privée. 
L'agrégat considéré est fait de deux masses; d'une 
part, la rémunération des salariés (65% environ) et, 
d'autre part, la somme des achats de biens et services 
et de la consommation de capital fixe. 
3.5.2. Achat de biens et services et consommation de 
capital fixe 
a) Indices de prix 
Cette dernière composante n'a pas fait l'objet d'une en-
quête de prix spéciale. Les prix des biens et services 
ont été dûment choisis parmi ceux dont on disposait 
pour la consommation privée et pour la formation brute 
de capital fixe, tandis que la parité globale de la FBCF 
a été retenue pour la consommation de capital fixe. On 
observe alors des indicateurs de prix (tableau A-11) qui 
se situent, pour chaque pays, entre les indicateurs 
correspondants de la consommation privée et de la 
FBCF, ou entre le plus petit des indicateurs des posi-
tions élémentaires de la consommation privée et l'indi-
cateur de la FBCF. Les variations entre pays des indi-
ces de prix de ces deux emplois se conjuguent donc 
pour donner celle de de la deuxième composante de la 
CCAP. 
Dans tous les pays, sauf au Nigeria, les prix de cette 
composante ne dépassent pas le niveau général moyen 
des prix. 
b) Indices de volume 
Quant aux indices de volume par habitant (tableau A-
13), ils sont, ici encore, particulièrement élevés dans les 
pays dits «plus riches». 
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Tableau A-10: Consommation collective des administrations publiques (à l'exclusion de la santé) par groupes de fonctions 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 







Achats de biens 
et services 
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de la santé) 
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Tableau A-11: Consommation collective des administrations publiques (à l'exclusion de la santé) par groupes de fonctions 1980 
a) parité 
b) Indice de niveau des prix 
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de la santé) 
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Tableau A­12: Consommation collective des administrations publiques (à l'exclusion de la santé) par habitant et par groupes de 
fonctions 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 







Achats de biens 
































































































































































































































































































































































Achats de biens 







sion de la santé) 
N.B.:e= inférieur à la moitié de l'unité considérée. 
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Tableau Α·13: Consommation collective des administrations publiques (à l'exclusion de la santé) par habitant et par groupes de 
fonctions 1980 
a) Indice de volume par habitant (moyenne = 100) 
b) Indice de volume relatif (consommation collective des administrations publiques = 100) 
Fonctions 
a) Indice de volume 
par habitant 
— Rémunération des 
salariés 
— Services généraux 
— Enseignement 
— Santé 
— Achat de biens et 
services et consom­




(à l'exclusion de la 
santé) 
b) Indice de volume 
relatif 
— Rémunération des 
salariés 
— Services généraux 
— Enseignement 
— Santé 
— Achat de biens et 
services et consom­













































































































































































































a) Indice de volume 
par habitant 
— Rémunération des 
salariés 
— Services généraux 
— Enseignement 
— Santé 
— Achat de biens et 
services et consom-
mation de capital fixe 
— Consommation 
collective des adminis 
trations publiques 
(à l'exclusion de la 
santé) 
b) Indice de volume 
relatif 
— Rémunération des 
salariés 
— Services généraux 
— Enseignement 
— Santé 
— Achat de biens et 
services et consom-
mation de capital fixe 
— Consommation 
collective des adminis 
trations publiques 
(à l'exclusion de la 
santé) 
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3.5.3. Rémunération des salariés 
a) Intérêt de l'étude 
La rémunération des salariés apporte un éclairage par-
ticulier sur l'étude des parités de pouvoir d'achat. Deux 
points importants méritent d'être mis en relief. D'abord, 
on note des écarts significatifs entre parités et taux de 
change officiel, puis on obtient une mesure très intéres-
sante du pouvoir d'achat relatif d'une catégorie de sala-
riés 
b) Indices de niveau des prix 
Entre les pays, les différences dans le niveau des ré-
munérations sont grandes quel que soit le secteur de 
l'administration publique considéré. De plus, dans un 
même pays, les grilles salariales sont différentes selon 
les secteurs. Tout cela explique les disparités des pari-
tés de la rémunération des salariés. 
Les indices de niveau des salaires (prix) ne se trouvent 
pas du tout influencés par les taux de change officiels, 
étant donné que les services correspondants (ceux 
fournis par les salariés aux administrations) ne donnent 
pas lieu à des échanges avec l'extérieur. L' analyse des 
trois principaux emplois du PIB a déjà révélé un élé-
ment qui confirme cette affirmation; à savoir que la 
FBCF essentiellement constituée par des biens «expor-
tables» présente des parités plus proches des taux de 
change officiels des monnaies. 
Le Cameroun, la Côte-d'lvoire, Madagascar et le Séné-
gal, par exemple, ont en 1980 des monnaies dont 211,30 
unités valent un US dollar. Au Mali, le taux est double: 
422,60. Mais l'examen du tableau A-11 montre que les 
parités varient considérablement d'un pays à l'autre. 
L'écart est de +19% en Côte-d'IvoIre, contre — 64% au 
Mali. Mais ce ne sont pas là les cas extrêmes. Parmi les 
6 pays où le niveau des traitements dépasse la moyen-
ne de l'ensemble, le Zimbabwe se distingue avec un 
écart de +44% de la parité spécifique par rapport au 
taux de change. Les salaires les plus bas sont consta-
tés en Ethiopie (—69%). 
c) Indices de niveau relatif des prix 
Les indices de niveau relatif des prix (tableau A-11) ré-
vèlent que, dans la plupart des pays, les salaires de 
l'enseignement sont les plus élevés. La différence entre 
les services généraux et la santé n'est pas très nette; 
c'est sans doute parce que le secteur «santé» ne se 
réduit (après exclusion des services effectivement 
imputés aux ménages) qu'aux activités des agents des 
administrations publiques couverts par les mêmes dis-
positions salariales que les travailleurs des services gé-
néraux. Les secteurs de la santé et de l'enseignement 
bénéficient dans de nombreux pays d'avantages parti-
culiers, notamment des conventions de rémunérations 
plus favorables (que celles reconnues aux agents de 
l'administration générale) accordées aux spécialistes: 
médecins, infirmiers, professeurs, instituteurs, etc. La 
définition de la CCAP adoptée, conduit en fait, pour ces 
pays-là, à réduire la décomposition de la rémunération 
des salariés, à deux sous-rubriques seulement: 
— services généraux (y compris santé), 
— enseignement. 
d) Indices de volume par habitant 
La dispersion des indices de niveau des prix est très 
grande. Elle se traduit par une déformation très mar-
quée de l'échelle des volumes de salaire par habitant. 
Si l'on considère, d'une part, les indices de valeur par 
habitant, calculés à partir des salaires nominaux (co-
lonne 1 du tableau B-5), et, d'autre part, les indices de 
volume par habitant dérivés des salaires réels (colonne 
3 du tableau B-5), le classement des pays n'est pas du 
tout le même. 
L'analyse des indices des salaires nominaux, c'est-
à-dire les indices de volume par habitant, permet des 
comparaisons entre les pays quant à l'importance des 
salaires versés aux agents des administrations publi-
ques (à l'exclusion du personnel des services de santé, 
dont les prestations ont été retenues dans la consom-
mation finale des ménages). On peut dire, par exemple, 
qu'à effectifs de population égaux, un pays qui a un in-
dice de volume supérieur à celui d'un autre supporte 
une charge de salaire proportionnellement plus lourde. 
Ainsi, entre la Tunisie et l'Ethiopie, par exemple, la dif-
férence est criarde. 
Cette charge ne doit être comprise que de façon relati-
ve, étant donné que, pour chaque pays, l'indice de volu-
me est calculé par rapport à la moyenne de l'ensemble 
des quinze pays. 
Tableau B-5: Rémunération des salariés des administrations 
publiques 1980 












































































































e) Indices de volume relatif 
Si l'on tient compte maintenant du niveau du PIB de 
chaque pays, on peut calculer un indice de volume rela-
tif qui donne une mesure plus intéressante de cette 
charge. Il apparaît donc — et cela est consigné dans la 
cinquième colonne du tableau B-5 — que des pays 
«pauvres» comme l'Ethiopie, le Mali, la Tanzanie, le 
Kenya, et le Sénégal consacrent, beaucoup plus que ne 
182 
le font la Tunisie, le Botswana, la Côte-d'lvoire, le Nige-
ria et le Cameroun, leur PIB à la rémunération des 
agents des administrations publiques. 
f) Indice de pouvoir d'achat relatif des salariés des 
administrations publiques 
Dans certains pays, l'Indice de niveau relatif (au PIB) 
des prix de la rémunération des salariés est supérieur 
ou égal à celui de la consommation finale des mé-
nages. Par rapport à la moyenne des quinze pays, cela 
traduit une certaine adéquation ou ajustement des sa-
laires des administrations, au coût de la vie. 
On pourrait définir un indice de pouvoir d'achat relatif 
(IPAR) des salariés des administrations publiques. Pour 
chaque pays, on calcule le rapport de l'indice de niveau 
des prix de la rémunération des salariés sur l'indice de 
niveau des prix de la consommation privée. Ce rapport 
est ensuite divisé par le rapport correspondant de l'en-
semble des quinze pays. L' IPAR est ainsi calculé. 
Les résultats consignés dans le tableau B-6 permettent 
des comparaisons d'IPAR entre pays. Les pays dont les 
salariés des administrations publiques ont, par rapport 
à la situation moyenne des quinze pays, un pouvoir 
d'achat plus grand sont caractérisés par un IPAR supé-
rieur à 100. 
En réalité, cet ajustement ne doit être entendu que 
dans le cadre exclusif de la comparaison entre les 
pays. En d'autres termes, il signifie que, étant donné 
les prix observés dans les différents pays, par rapport à 
la situation moyenne des quinze pays, c'est dans les 
pays où l'IPAR est supérieur à 100, que les taux de sa-
laire dans la fonction publique permettent aux intéres-
sés de mieux (ou moins difficilement) faire face à la 
cherté relative de la vie. 
On ne devrait pas se servir de cette constatation pour 
tirer des conclusions sur le pouvoir d'achat effectif des 
salariés des administrations publiques dans un de ces 
pays. 
D' ailleurs, les salaires des agents des administrations 
ne constituent pas toujours la totalité des revenus dont 
leurs ménages disposent pour leur consommation fina-
le. 
L'indice de pouvoir d'achat relatif des salariés des ad-
ministrations publiques est inférieur ou supérieur à la 
moyenne 100, selon que le pays considéré se situe à un 
niveau de produit Intérieur brut (1) par habitant faible ou 
élevé. C'est la règle générale qui semble se dégager 
des résultats obtenus. Elle est confirmée par trois ex-
ceptions qui sont le Cameroun, Madagascar et la Zam-
bie. 









































































3.6. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (FBCF) 
Les biens d'équipement représentent 61% de la FBCF 
au Mali, 58% et 57% respectivement en Zambie et en 
Tanzanie, et 51 % au Kenya et au Zimbabwe. Dans les 
dix autres pays, le pourcentage se situe entre 29 et 
47%. 
Dans l'ensemble, ces types d'investissement sont donc 
légèrement moins importants en valeur que la construc-
tion et le génie civil. 
3.6.1. Indices de niveau des prix de la FBCF 
Les indices de niveau des prix de la FBCF et de ses 
composantes sont consignés dans le tableau A-15, li-
gnes b)). 
Comme cela a déjà été fait pour les deux premiers em-
plois principaux du PIB, il est commode d'établir une 
hiérarchisation des pays selon les niveaux de prix des 
biens d'équipement et de la construction-génie civil. 
Cela permet, non seulement de conclure que les prix 
sont en moyenne plus élevés dans tel pays que dans tel 
autre, de mettre en relief, d'une part, les pays «chers» 
et, d'autre part, les pays «bon marché», mais aussi de 
déterminer des strates de niveaux de prix. Chaque stra-
te est définie comme un ensemble de niveaux de prix 
qui ne sont pas significativement différents. Et l'on 
peut affirmer qu'entre pays relevant de la même strate, 
les comparaisons binaires ne sont pas tellement faus-
sées par l'emploi des taux de change officiels des mon-
naies, tandis qu'entre pays appartenant à des strates 
différentes, les comparaisons ne devraient être faites 
que sur la base des parités de pouvoir d'achat. 
Pour les biens d'équipement, le Nigeria se démarque 
nettement des autres pays, avec un Indice de niveau 
des prix de 115. 
(') Ce niveau est indiqué par l'Indice de volume par habitant du produit 
Intérieur brut. 
De l'indice 106 à l'indice 102, on trouve le Mali, la Côte-
d'lvoire, le Sénégal et le Cameroun. Légèrement sous le 
niveau général moyen des prix de l'ensemble, le Kenya, 
le Maroc et la Zambie relèvent de la strate des indices 
90. Madagascar, le Malawi, le Zimbabwe et la Tunisie 
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ont des indices compris entre 85 et 82. L'Ethiopie et la 
Tanzanie peuvent être considérées comme proches, 
avec respectivement 80 et 76. Enfin, le Botswana se 
distingue au bas de la hiérarchie avec 57. 
L'examen des indices de la construction et génie civil 
révèle des strates tout à fait différentes, composées 
comme suit: 
1) Mali: indice 143; 
2) Ethiopie et Nigeria: le même indice 111; 
3) Zimbabwe, Sénégal, Maroc, Cameroun: juste au-des-
sus de 100, soit respectivement 104, 104, 104 et 103; 
4) Tunisie, Botswana, Côte-d'lvoire et Kenya: leurs indi-
ces respectifs sont: 99, 97, 97 et 96; 
5) Malawi, Madagascar: 93, 91; 
6) Zambie, Tanzanie: leurs indices sont les plus faibles: 
89, 81. 
De la comparaison des séries d'indices des biens 
d'équipement, et de la construction et génie civil dé-
coulent les constatations suivantes: 
1) Les biens d'équipement présentent, par rapport aux 
taux de change officiels, des déviations plus marquées 
que celles de la construction et génie civil. Pour le pre-
mier genre de biens d'actifs corporels, sept pays sont 
en dehors de la fourchette (86; 114). Pour le deuxième, il 
n'y en a que deux. 
Ce phénomène est particulier à la comparaison africai-
ne, car il n'apparaît pas pour les pays européens. Dans 
le cadre européen, on a plutôt observé des déviations 
de la construction et le génie civil plus marquées que 
celles des biens d'équipement. 
2) Dans onze pays, les deux genres sont l'un et l'autre 
chers ou bon marché. Mais en Côte-d'IvoIre, le premier 
genre est cher (indice supérieur à 100), et le deuxième 
bon marché (indice inférieur à 100). Au Maroc, en Ethio-
pie et au Zimbabwe, la situation est inverse. 









































































3.6.2. Indices de niveau relatif des prix 
Le tableau B-7 ci-dessous montre que, parmi les onze 
pays évoqués ci-dessus, neuf sont caractérisés par des 
indices de niveau relatif (au PIB) des prix de la cons-
truction et génie civil supérieurs ou égaux à ceux des 
biens d'équipement. 
3.6.3. Remarque sur la construction et le génie civil 
La faible dispersion des indices du deuxième genre 
d'actifs tient sans doute aux raisons suivantes: 
a) La construction et le génie civil sont réalisés dans 
beaucoup de pays africains à l'aide de matériaux et au-
tres inputs dont une part importante en valeur est im-
portée de l'étranger. Les prix à l'exportation des pays 
fournisseurs déterminent donc les prix de ces biens 
dans les pays importateurs. Les parités de ces prix dé-
pendent certes (compte non tenu des taxes et taux de 
marge commerciale intérieurs) des taux de change offi-
ciels des monnaies africaines, mais aussi de ceux des 
pays fournisseurs (généralement européens, améri-
cains, etc.). On sait du reste que les échanges commer-
ciaux entre les quinze pays étudiés sont très faibles. 
b) La méthode de l'ouvrage standard utilisée pour déter-
miner les prix de la construction et du génie civil repo-
se, d'une part, sur l'hypothèse selon laquelle les diffé-
rences entre les structures des inputs de la cons-
truction dans les pays ne portent que sur une très faible 
fraction de la valeur globale et, d'autre part, sur le fait 
que «les quantités et qualités des matériaux à utiliser, 
ainsi que le volume de travail à exécuter, découlent di-
rectement de certaines lois physiques qui sont les mê-
mes dans tous les pays». Cette deuxième hypothèse 
est certainement satisfaisante telle qu'elle est expri-
mée. Mais lorsqu'on sait que les matériaux sont sou-
vent importés, que la rémunération du travail est établie 
par les bureaux d'études et d'architecture en tenant 
compte tant des conventions nationales que de certai-
nes normes qui sont sensiblement les mômes dans 
tous les pays, on comprend aisément que les rapports 
de prix entre différents pays ne s'écartent pas significa-
tivement des taux de change. Tout se passe ici comme 
si tous les inputs de la construction donnaient lieu à 
des échanges entre pays. 
c) Il convient enfin de noter que la méthode de l'ouvra-
ge standard suppose de façon implicite que, pour 
chaque catégorie d'ouvrage, le rapport du prix moyen 
du produit des branches d'activité organisées moder-
nes, sur celui de la construction effectuée par les mé-
nages eux-mêmes ou des tâcherons, est sensiblement 
le môme dans tous les pays. 
3.6.4. Indices de volume par habitant 
Il est intéressant de présenter séparément quelques ré-
sultats (tableau A-17) de la comparaison des volumes 
par habitant des deux composantes principales de la 
FBCF: d'une part, les biens d'équipement et, d'autre 
part, la construction et le génie civil. 
Les différences entre les indices de volume par habi-
tant sont très grandes. Deux pays, le Botswana et la 
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Tunisie, ont des indices supérieurs à 300 (la moyenne 
des quinze pays étant égale à 100). En particulier, l'indi-
ce des biens d'équipement du Botswana est extrême-
ment élevé (525). La Côte-d'lvoire est au troisième rang, 
avec un indice de volume par habitant égal à 187. 
Les indices de ces trois pays sont forts, tant pour les 
biens d'équipement que pour la construction et le génie 
civil. 
Pour les biens d'équipement, cinq autres pays sont 
bien au-dessus de la moyenne de l'ensemble. Ce sont: 
la Zambie (152), le Cameroun (133), le Zimbabwe (131), le 
Maroc (125) et le Nigeria (113). Deux parmi eux, à savoir 
le Nigéria et le Maroc, ont aussi des indices supérieurs 
à 100 pour la construction et le génie civil. 
En ce qui concerne les deux composantes de la FBCF, 
les autres pays ont tous des indices de volume par ha-
bitant inférieurs à la moyenne. Mais les différences en-
tre eux sont importantes. Madagascar et le Kenya sont 
autour de 60, suivis par le Sénégal, la Tanzanie et le Ma-
lawi, dont les indices sont autour de 45. Enfin, deux 
pays présentent des indices très bas: à savoir le Mali et 
l'Ethiopie. 
3.6.5. Logement et loyers 
Il est évident que les loyers payés en 1980 se rapportent 
principalement à des logements construits les années 
antérieures. Néanmoins, on peut s'intéresser parallèle-
ment au volume de la construction et aux loyers pour la 
même année. Pour ce faire, nous comparons les pays 
selon les indices de volume par habitant et les indices 
de niveau des prix des logements, d'une part, et les in-
dices de niveau des prix des loyers pour les logements 
modernes, d'autre part. 
On est ainsi amené à examiner le tableau B-8: 
a) Parmi les pays où les activités de construction de lo-
gements sont les plus importantes, l'importance se 
traduisant ici par des indices de volume par habitant 
supérieurs à 100, on distingue: 
1) aux premiers rangs, la Tunisie, la Côte-d'IvoIre, le 
Botswana et le Maroc, caractérisés par des coûts de la 
construction (donc par des indices de niveau des prix 
de la construction) légèrement inférieurs à la moyenne 
des quinze pays, et des loyers (donc des indices de ni-
veau des prix des loyers) inférieurs à 100; 
2) deux pays où loyers et coûts de construction sont 
chers: le Cameroun et le Nigeria. 
b) Les autres pays présentent des indices de volume 
par habitant inférieurs à 100. Au Zimbabwe, à Madagas-
car et en Tanzanie, les Indices de niveau des prix de la 
construction sont pourtant bas. Les Indices de niveau 
de prix des loyers de ces trois pays sont aussi infé-
rieurs à 100. 
Le Kenya, la Zambie et le Malawi se distinguent par des 
indices de niveau de prix des loyers très élevés, qui 
contrastent avec des indices de niveau de prix faibles 
pour la construction. 
En Ethiopie et au Sénégal, tous les indices de niveau 
des prix sont élevés (en tout cas, supérieurs aux moyen-
nes des quinze pays). 
Au Mali, l'Indice de volume par habitant de la construc-
tion est très faible et l'indice de niveau des coûts très 
élevé. Les loyers sont légèrement au-dessus de la 
moyenne. 















































































(') C'est le poste 3.21 de la classification de la formation brute de capi-
tal fixe. 
0 II s'agit du poste 311.3 de la classification des fonctions de 
consommation des ménages. 
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Tableau A-14: Formation brute de capital fixe par groupes de produits 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 
— volume en SPA 
Groupes de produits 
Biens 
d'équipement 
— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 





— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute 

































































































































































































































































































































































































































































































— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 





— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Fonnation brute 
de capital fixe 
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Tableau Α·15: Formatlon brute de capital fixe par groupes de produits 1980 
a) parité 
b) Indice de niveau des prix 
c) indice de niveau relatif des prix (formation brute de capital fixe = 100) 
Groupes de produits 
Biens 
d'équipements 
— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 





— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute 



















































































































































































































































































































































































































































































































— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 





— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute 
de capital fixe 
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Tableau A-16: Fonnation brute de capital fixe par habitant et par groupes de produits 1980 
— valeur en monnaie nationale (mn) 
— valeur en US dollars (USD) 
— volume en SPA 
Groupes de produits 
Biens 
d'équipement 
— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 





— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute 




















































































































































































































































































































































































































































































































— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 





— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute 
de capital fixe 
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Tableau A-17: Fonnation brute de capital fixe par habitant et par groupes de produits 1980 
a) Indice de volume par habitant (moyenne = 100) 
b) indice de volume relatif (formatlon brote de capital fixe = 100) 
Groupes de produits 
a) Indice de volume 
par habitant 
Biens d'équipement 
— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 
— Moyens de 
transport 
Construction 
et génie civil 
— Logements 
— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute de 
capital fixe 
b) Indice de volume 
relatif 
Biens d'équipement 
— Machines et 
équipements non 
électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 
— Moyens de 
transport 
Construction 
et génie civil 
— Logements 
— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 

































































































































































































































































































Groupes de produits 
a) Indice de volume 
par habitant 
Biens d'équipements 
— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 
— Moyens de 
transport 
Construction 
et génie civil 
— Logements 
— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute de 
capital fixe 
b) Indice de volume 
relatif 
Biens d'équipement 
— Machines et 
équipements 
non électriques 
— Machines et 
équipements 
électriques 
— Moyens de 
transport 
Construction 
et génie civil 
— Logements 
— Bâtiments non 
résidentiels 
— Ouvrages de 
génie civil 
Formation brute de 
capital fixe 
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Valeurs nominales relatives 




















































Produit Intérieur brut et ses emplois 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
CONSOMMATION FINALE PRIVÉE 
(Y COMPRIS LA SANTÉ) 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
Produits alimentaires 
Pains et céréales 
Riz 
Céréales, farines et semoules de 
céréales 
Céréales non transformées 
Farines et semoules de céréales 
Pain et autres produits de la 
boulangerie 
Pâtisserie, gâteaux, biscuits 
Pâtes alimentaires et autres produits à 
base de céréales 
Viande 
Viande de bœuf et de veau fraîche 
Viande d'ovins et de caprins fraîche 
Viande de porc fraîche 
Volaille fraîche 
Autres viandes fraîches 
Viandes salées, séchées, fumées; 
charcuterie; conserves de viande 
Poissons et autres produits de la poche 
Poissons et autres produits de la pêche 
frais 
Poissons séchés ou fumés, conserves 
de poissons 
Lait, produits laitiers, œufs 
Lait frais 
Conserves de lait et produits laitiers 
Œufs 
Huiles et graisses 




Huile de palme 
Autres huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que 
tubercules 
Fruits frais 
Fruits secs, grillés, en conserve 
Légumes frais 
Légumes secs, en conserve 




Manioc et igname 
Pomme de terre et autres tubercules 
Sucre en morceau, sucre en semoule 
Café, thé, cacao 
Café 
Thé et infusions 
Cacao 
Autres produits alimentaires 









































































































































































































































































































































































Relative nominal values 

























































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
PRIVATE CONSUMPTION 
(INCLUDING HEALTH) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
Cereals, cereal flour and meal 
Unworked cereals 
Cereal flour and meal 
Bread and other ordinary bakers' wares 
Fine bakers' wares, cakes and biscuits 
Spaghetti, macaroni and other cereal 
products 
Meat 
Fresh beef and veal 
Fresh sheepmeat and goatmeat 
Fresh pork 
Fresh poultry 
Other types of fresh meat 
Salted, dried or smoked meat; 
delicatessen meats and meat preserves 
Fish and other fishery products 
Fresh fish and other fishery products 
Dried or smoked fish, fish preserves 
Milk, dairy products, eggs 
Fresh milk 
Preserved milk and dairy products 
Eggs 
Oils and fats 





Other oils and fats 
Fruit and vegetables other than tubers 
Fresh fruit 
Dried, roasted, preserved fruit 
Fresh vegetables 
Dried, preserved vegetables 




Manioc and yam 
Potatoes and other tubers 
Lump sugar, granulated sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Coffee 
Tea and infusions 
Cocoa 
Other foodstuffs 




















































Valeurs nominales relatives 




















































Prodult intérieur brut et ses emplois 
Condiments, épices et autres produits 
alimentaires, nda 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Eaux de vie, spiritueux, liqueurs, 
apéritifs non à base de vin 






Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement y compris les 
réparations 
Articles d'habillement et accessoires 
Vêtements hommes 
Vêtements de dessus 
Vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie 
Vêtements dames 
Vêtements de dessus 
Vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie 




Autres tissus imprimés 
Tissus non imprimés 
Tissus en coton non imprimés 
Autres tissus non imprimés 
Dépenses de confection et de 
réparation de vêtements 
Chaussures y compris les réparations 
Chaussures 
Chaussures hommes-pointure 42 
Chaussures dames-pointure 38 
Chaussures enfants-pointure 32 
Dépenses de réparation de chaussures 
Logements, énergie, combustibles 






Habitat moderne en milieu urbain 
Habitat moderne en milieu rural 
Dépenses de réparation, 
d'aménagement et d'entretien 
En milieu rural 
En milieu urbain 
Charges de distribution d'eau 
Énergie, combustibles 
Électricité 











































































































































































































































































































































































Relative nominal valeurs 

























































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 




Spirits, compounded spirits, liquors, 
aperitifs other than based on wine 





Other tobacco products 
Articles of clothing and footwear 
Articles of clothing including repairs 
Articles of clothing and accessories 
Men's clothing 
Outer wear 




Nightwear, underwear, knitted and 
crocheted goods 
Children's clothing (3 to 13 years) 
Fabrics 
Printed fabrics 
Wax printed fabrics 
Other printed fabrics 
Unprinted fabrics 
Unprlnted cotton fabrics 
Other unprinted fabrics 
Expenditures on clothing manufacture 
and repair 
Footwear including repairs 
Footwear 
Men's footwear — size 42 
Women's footwear — size 38 
Children's footwear — size 32 
Expenditures on footwear repair 
Gross rent, power, fuel 





Modern housing in urban area 
Modern housing in rural area 
Expenditures on repairs, improvements 
and maintenance 
In rural areas 



























































Valeurs nominales relatives 












































Prodult intérieur brut et ses emplois 
Articles d'ameublement et ménagers, 
dépenses d'entretien de la maison 
Meubles et accessoires fixes, 
tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Meubles et accessoires fixes 
Revêtements de sol 
Articles d'ameublement en textile, 
autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils ménagers 
Appareils de réfrigération, cuisinières, 
machines à laver 
Machines à coudre et à tricoter 
Autres appareils ménagers 
Verrerie, vaisselle, coutellerie et 
ustensiles de ménage 
Biens et services pour l'entretien de 
l'habitation sauf services domestiques 
Produits pour l'entretien et articles de 
ménage durables 
Services pour l'habitation, à l'exclusion 
des services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de 
santé 
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments 








Autres produits pharmaceutiques 
Lunettes 
Services des médecins et autres 
praticiens 
Services des médecins et autres 
praticiens 
Services des généralistes, spécialistes 
et autres praticiens 
Services des Infirmiers et autre 
personnel paramédical 
Services des laboratoires 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et cliniques 
Traitement médical 
Hospitalisation: hébergement 
Transport et communications 
Achats de véhicules 
Voitures automobiles 
Cycles et cyclomoteurs 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Pneus et chambres à air, pièces de 
rechange et accessoires 


















































































































































































































































































































Relative nominal values 

























































































































































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 
Furniture, furnishing, household 
equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor 
covering and repairs 
Furniture and furnishings 
Floor coverings 
Textile furnishings, other furnishings 
and repairs 
Household appliances 
Refrigerators, washing machines, 
cookers 
Sewing and knitting machines 
Other household appliances 
Glassware, tableware, cutlery and 
household utensils 
Household operation except domestic 
services 
Maintenance products and non-durable 
household goods 
Household services excluding 
domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
Medical products 
Analgesics, antalgics, tonics 
Antimalarial products, antibiotics 
Cardiovascular therapy 
Products for the treatment of diabetes, 
gout and rheumatism 
Diuretics and products for the treatment 
of liver diseases and haemorrhoids 
Other medical products 
Other pharmaceutical products 
Spectacles 
Services of physicians and related 
practitioners 
Services of physicians and related 
practitioners 
Services of general practitioners, 
specialists, other related practitioners 
Services of nurses and other 
paramedical staff 
Laboratory services 
Hospital care and the like 
Hospital and clinical care 
Medical treatment 
Hospital accommodation 
Transport and communication 
Purchase of vehicles 
Cars 
Cycles and mopeds 
Operation of personal transport equipment 
Tyres and tubes, spare parts and 
accessories 
Charges on maintenance and repairs 













































Valeurs nominales relatives 













































Produit intérieur brut et ses emplois 
Dépenses de carburant et de lubrifiants 
Autres dépenses d'utilisation de 
véhicules 
Achats de services de transport 
Transports locaux 
Transports sur longue distance 
Transports routiers 
Chemin de fer 
Transports aériens 
Communications 
Services des postes 
Services des téléphones et télégraphes 
Loisirs, spectacles, enseignement et 
culture 
Appareils et accessoires, y compris les 
réparations 
Postes de radio et de télévision, 
appareils similaires 
Appareils de photographie, matériel 
de projection, autres biens durables 
importants 
Autres articles récréatifs 
Services récréatifs et culturels sauf 
services des hôtels, restaurants et 
bars 
Dépenses de cinéma, stade et autres 
spectacles 
Autres dépenses de loisirs 
Livres et journaux 
Livres 
Journaux 
Frais de scolarité 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Services de coiffure et soins instituts 
de beauté 
Articles pour soins personnels 
Autres articles nda 
Bijoux, montres, bagues et articles 
similaires y compris les réparations 
Autres articles personnels nda 
Matériel et fournitures de papeterie et 
de dessin 
Dépenses dans les restaurants, bars et 
hôtels 
Dépenses dans les restaurants et bars 
Dépenses dans les hôtels 
Services financiers et autres services 
nda 
Services financiers 
Autres services nda (droit de cuisson, 
mouture) 
CONSOMMATION COLLECTIVE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (À 
L'EXCLUSION DE LA SANTÉ) 




Achats de biens et services et 
























































































































































































































































































































Relative nominal values 

































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 
Petrol, oil and grease 










Telephone and telegraph services 
Recreation, entertainment, education 
and cultural services 
Equipment and accessories, including 
repairs 
Radio and television sets, similar 
equipment 
Photographic, film-projection 
equipment and other major durables 
Other recreational goods 
Entertainment, recreational and cultural 
services excluding hotels, restaurants 
and bars 
Expenses on cinemas, sports grounds, 
theatres and similar entertainment 
Other recreational expenses 
Books, newspapers and magazines 
Books 
Newspapers and magazines 
School fees 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, beauty 
parlours 
Goods for personal care 
Other goods n.e.c. 
Jewellery, watches, rings and precious 
stones including repairs 
Other personal goods n.e.c. 
Stationery materials and supplies 
Expenditure in restaurants, bars and 
hotels 
Expenditure in restaurants and bars 
Expenditure in hotels 
Financial services and other services 
n.e.c. 
Financial services 
Other services n.e.c. 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF 
GENERAL GOVERNMENT (EXCEPT 
HEALTH) 
Compensation of employees 
General public services 
Education 
Medical care and health services 
Intermediate consumption and 














































Valeurs nominales relatives 































Produit Intérieur brut et ses emplois 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Biens d'équipement 
Machines et équipement non 
électriques 
Produits de la transformation des 
métaux, construction métallique, 
chaudronnerie 
Produits de la transformation des 
métaux et de la construction 
métallique 
Produits de la chaudronnerie 
Outillage et articles finis en 
métaux-meubles de bureau 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines outils pour le travail des 
métaux 
Machines et matériel pour les mines, la 
métallurgie, le bâtiment, le génie civil 
Machines pour industries diverses dont 
emballage et travail du caoutchouc 
Machines textiles 
Machines pour les industries 
alimentaires, chimiques, d'emballage 
Machines pour le travail du bois, 
papier, matériel de blanchisserie 
Autres machines et matériel 
mécanique 
Machines de bureau, machines pour le 
traitement de l'Information 
Produits de la mécanique de précision, 
instruments d'optique, matériel 
photographique 
Machines et équipements électriques 
Matériel électrique, y compris le 
matériel d'éclairage 
Appareils électriques industriels 
Moyens de transport 
Véhicules et moteurs automobiles 
Autres moyens de transport 
Construction et génie civil, y compris 
les travaux de démolition 
Logements 
Bâtiments non résidentiels 
Ouvrages de génie civil 
VARIATION DES STOCKS 
SOLDE DES EXPORTATIONS ET 























































































































































































































Relative nominal values 

















































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
Equipment goods 
Machinery and non-electrical 
equipment 
Products of processing of metals, 
structural metal products, products of 
boilermaking 
Products of processing of metals and 
structural products 
Products of boilermaking 
Tools and finished metal goods — 
office furniture 
Agricultural machinery and tractors 
Machine tools for metal working 
Mining equipment, equipment for me-
tallurgy, building and civil engineering 
Machinery for various industries, pack-
aging and rubber working machinery 
Textile machinery 
Machinery for the food, chemical and 
packaging industries 
Machinery for working wood, paper; 
laundry equipment 
Other machinery and mechanical 
equipment 
Office and data processing machines 
Precision and optical instruments, 
photographic equipment 
Electrical equipment and appliances 
Electrical equipment, including lights 
Electrical appliances for industrial use 
Transport equipment 
Motor vehicles and engines 
Other transport equipment 
Construction and civil engineering, 
including demolition work 
Dwellings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 




















































































Produit intérieur brut et ses emplois 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
CONSOMMATION FINALE PRIVÉE 
(Y COMPRIS LA SANTÉ) 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
Produits alimentaires 
Pains et céréales 
Riz 
Céréales, farines et semoules de 
céréales 
Céréales non transformées 
Farines et semoules de céréales 
Pain et autres produits de la 
boulangerie 
Pâtisserie, gâteaux, biscuits 
Pâtes alimentaires et autres produits à 
base de céréales 
Viande 
Viande de bœuf et de veau fraîche 
Viande d'ovins et de caprins fraîche 
Viande de porc fraîche 
Volaille fraîche 
Autres viandes fraîches 
Viandes salées, séchées, fumées; 
charcuterie; conserves de viande 
Poissons et autres produits de la pèche 
Poissons et autres produits de la pêche 
frais 
Poissons séchés ou fumés, conserves 
de poissons 
Lait, produits laitiers, œufs 
Lait frais 
Conserves de lait et produits laitiers 
Œufs 
Huiles et graisses 





Autres huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que 
tubercules 
Fruits frais 
Fruits secs, grillés, en conserve 
Légumes frais 
Légumes secs, en conserve 




Manioc et Igname 
Pomme de terre et autres tubercules 
Sucre en morceau, sucre en semoule 
Café, thé, cacao 
Café 
Thé et infusions 
Cacao 
Autres produits alimentaires 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
PRIVATE CONSUMPTION 
(INCLUDING HEALTH) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
Cereals, cereal flour and meal 
Unworked cereals 
Cereal flour and meal 
Bread and other ordinary bakers' wares 
Fine bakers' wares, cakes and biscuits 
Spaghetti, macaroni and other cereal 
products 
Meat 
Fresh beef and veal 
Fresh sheepmeat and goatmeat 
Fresh pork 
Fresh poultry 
Other types of fresh meat 
Salted, dried or smoked meat; 
delicatessen meats and meat preserves 
Fish and other fishery products 
Fresh fish and other fishery products 
Dried or smoked fish, fish preserves 
Milk, dairy products, eggs 
Fresh milk 
Preserved milk and dairy products 
Eggs 
Oils and fats 





Other oils and fats 
Fruit and vegetables other than tubers 
Fresh fruit 
Dried, roasted, preserved fruit 
Fresh vegetables 
Dried, preserved vegetables 




Manioc and yam 
Potatoes and other tubers 
Lump sugar, granulated sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Coffee 
Tea and infusions 
Cocoa 
Other foodstuffs 









































































































Produit Intérieur brut et ses emplois 
Condiments, épices et autres produits 
alimentaires, nda 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Eaux de vie, spiritueux, liqueurs, 
apéritifs non à base de vin 






Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement y compris les 
réparations 
Articles d'habillement et accessoires 
Vêtements hommes 
Vêtements de dessus 
Vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie 
Vêtements dames 
Vêtements de dessus 
Vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie 




Autres tissus imprimés 
Tissus non Imprimés 
Tissus en coton non imprimés 
Autres tissus non imprimés 
Dépenses de confection et de 
réparation de vêtements 
Chaussures y compris les réparations 
Chaussures 
Chaussures hommes-pointure 42 
Chaussures dames-pointure 38 
Chaussures enfants-pointure 32 
Dépenses de réparation de chaussures 
Logements, énergie, combustibles 






Habitat moderne en milieu urbain 
Habitat moderne en milieu rural 
Dépenses de réparation, 
d'aménagement et d'entretien 
En milieu rural 
En milieu urbain 
Charges de distribution d'eau 
Énergie, combustibles 
Électricité 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 




Spirits, compounded spirits, liquors, 
aperitifs other than based on wine 





Other tobacco products 
Articles of clothing and footwear 
Articles of clothing including repairs 
Articles of clothing and accessories 
Men's clothing 
Outer wear 




Nightwear, underwear, knitted and 
crocheted goods 
Children's clothing (3 to 13 years) 
Fabrics 
Printed fabrics 
Wax printed fabrics 
Other printed fabrics 
Unprinted fabrics 
Unprinted cotton fabrics 
Other unprinted fabrics 
Expenditures on clothing manufacture 
and repair 
Footwear including repairs 
Footwear 
Men's footwear — size 42 
Women's footwear — size 38 
Children's footwear — size 32 
Expenditures on footwear repair 
Gross rent, power, fuel 





Modern housing in urban area 
Modern housing in rural area 
Expenditures on repairs, improvements 
and maintenance 
In rural areas 







































































































Produit intérieur brut et ses emplois 
Articles d'ameublement et ménagers, 
dépenses d'entretien de la maison 
Meubles et accessoires fixes, 
tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Meubles et accessoires fixes 
Revêtements de sol 
Articles d'ameublement en textile, 
autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils ménagers 
Appareils de réfrigération, cuisinières, 
machines à laver 
Machines à coudre et à tricoter 
Autres appareils ménagers 
Verrerie, vaisselle, coutellerie et 
ustensiles de ménage 
Biens et services pour l'entretien de 
l'habitation sauf services domestiques 
Produits pour l'entretien et articles de 
ménage durables 
Services pour l'habitation, à l'exclusion 
des services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de 
santé 
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments 








Autres produits pharmaceutiques 
Lunettes 
Services des médecins et autres 
praticiens 
Services des médecins et autres 
praticiens 
Services des généralistes, spécialistes 
et autres praticiens 
Services des infirmiers et autre 
personnel paramédical 
Services des laboratoires 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et cliniques 
Traitement médical 
Hospitalisation: hébergement 
Transport et communications 
Achats de véhicules 
Voitures automobiles 
Cycles et cyclomoteurs 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Pneus et chambres à air, pièces de 
rechange et accessoires 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 
Furniture, furnishing, household 
equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor 
covering and repairs 
Furniture and furnishings 
Floor coverings 
Textile furnishings, other furnishings 
and repairs 
Household appliances 
Refrigerators, washing machines, 
cookers 
Sewing and knitting machines 
Other household appliances 
Glassware, tableware, cutlery and 
household utensils 
Household operation except domestic 
services 
Maintenance products and non-durable 
household goods 
Household services excluding 
domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
Medical products 
Analgesics, antalgics, tonics 
Antimalarial products, antibiotics 
Cardiovascular therapy 
Products for the treatment of diabetes, 
gout and rheumatism 
Diuretics and products for the treatment 
of liver diseases and haemorrhoids 
Other medical products 
Other pharmaceutical products 
Spectacles 
Services of physicians and related 
practitioners 
Services of physicians and related 
practitioners 
Services of general practitioners, 
specialists, other related practitioners 
Services of nurses and other 
paramedical staff 
Laboratory services 
Hospital care and the like 
Hospital and clinical care 
Medical treatment 
Hospital accommodation 
Transport and communication 
Purchase of vehicles 
Cars 
Cycles and mopeds 
Operation of personal transport equipment 
Tyres and tubes, spare parts and 
accessories 
Charges on maintenance and repairs 


























































































Produit intérieur brut et ses emplois 
Dépenses de carburant et de lubrifiants 
Autres dépenses d'utilisation de 
véhicules 
Achats de services de transport 
Transports locaux 
Transports sur longue distance 
Transports routiers 
Chemin de fer 
Transports aériens 
Communications 
Services des postes 
Services des téléphones et télégraphes 
Loisirs, spectacles, enseignement et 
culture 
Appareils et accessoires, y compris les 
réparations 
Postes de radio et de télévision, 
appareils similaires 
Appareils de photographie, matériel 
de projection, autres biens durables 
importants 
Autres articles récréatifs 
Services récréatifs et culturels sauf 
services des hôtels, restaurants et 
bars 
Dépenses de cinéma, stade et autres 
spectacles 
Autres dépenses de loisirs 
Livres et journaux 
Livres 
Journaux 
Frais de scolarité 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Services de coiffure et soins instituts 
de beauté 
Articles pour soins personnels 
Autres articles nda 
Bijoux, montres, bagues et articles 
similaires y compris les réparations 
Autres articles personnels nda 
Matériel et fournitures de papeterie et 
de dessin 
Dépenses dans les restaurants, bars et 
hôtels 
Dépenses dans les restaurants et bars 
Dépenses dans les hôtels 
Services financiers et autres services 
nda 
Services financiers 
Autres services nda (droit de cuisson, 
mouture) 
CONSOMMATION COLLECTIVE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (À 
L'EXCLUSION DE LA SANTÉ) 




Achats de biens et services et 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 
Petrol, oil and grease 










Telephone and telegraph services 
Recreation, entertainment, education 
and cultural services 
Equipment and accessories, including 
repairs 
Radio and television sets, similar 
equipment 
Photographic, film-projection 
equipment and other major durables 
Other recreational goods 
Entertainment, recreational and cultural 
services excluding hotels, restaurants 
and bars 
Expenses on cinemas, sports grounds, 
theatres and similar entertainment 
Other recreational expenses 
Books, newspapers and magazines 
Books 
Newspapers and magazines 
School fees 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, beauty 
parlours 
Goods for personal care 
Other goods n.e.c. 
Jewellery, watches, rings and precious 
stones including repairs 
Other personal goods n.e.c. 
Stationery materials and supplies 
Expenditure in restaurants, bars and 
hotels 
Expenditure in restaurants and bars 
Expenditure in hotels 
Financial services and other services 
n.e.c. 
Financial services 
Other services n.e.c. 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF 
GENERAL GOVERNMENT (EXCEPT 
HEALTH) 
Compensation of employees 
General public services 
Education 
Medical care and health services 
Intermediate consumption and 













































































Produit intérieur brut et ses emplois 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Biens d'équipement 
Machines et équipement non 
électriques 
Produits de la transformation des 
métaux, construction métallique, 
chaudronnerie 
Produits de la transformation des 
métaux et de la construction 
métallique 
Produits de la chaudronnerie 
Outillage et articles finis en 
métaux-meubles de bureau 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines outils pour le travail des 
métaux 
Machines et matériel pour les mines, la 
métallurgie, le bâtiment, le génie civil 
Machines pour industries diverses dont 
emballage et travail du caoutchouc 
Machines textiles 
Machines pour les Industries 
alimentaires, chimiques, d'emballage 
Machines pour le travail du bois, 
papier, matériel de blanchisserie 
Autres machines et matériel 
mécanique 
Machines de bureau, machines pour le 
traitement de l'information 
Produits de la mécanique de précision, 
instruments d'optique, matériel 
photographique 
Machines et équipements électriques 
Matériel électrique, y compris le 
matériel d'éclairage 
Appareils électriques industriels 
Moyens de transport 
Véhicules et moteurs automobiles 
Autres moyens de transport 
Construction et génie civil, y compris 
les travaux de démolition 
Logements 
Bâtiments non résidentiels 
Ouvrages de génie civil 
VARIATION DES STOCKS 
SOLDE DES EXPORTATIONS ET 








































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
Equipment goods 
Machinery and non-electrical 
equipment 
Products of processing of metals, 
structural metal products, products of 
boilermaking 
Products of processing of metals and 
structural products 
Products of boilermaking 
Tools and finished metal goods — 
office furniture 
Agricultural machinery and tractors 
Machine tools for metal working 
Mining equipment, equipment for me-
tallurgy, building and civil engineering 
Machinery for various industries, pack-
aging and rubber working machinery 
Textile machinery 
Machinery for the food, chemical and 
packaging industries 
Machinery for working wood, paper; 
laundry equipment 
Other machinery and mechanical 
equipment 
Office and data processing machines 
Precision and optical instruments, 
photographic equipment 
Electrical equipment and appliances 
Electrical equipment, including lights 
Electrical appliances for industrial use 
Transport equipment 
Motor vehicles and engines 
Other transport equipment 
Construction and civil engineering, 
including demolition work 
Dwellings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 




















































































Produit intérieur brut et ses emplois 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
CONSOMMATION FINALE PRIVÉE 
(Y COMPRIS LA SANTÉ) 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
Produits alimentaires 
Pains et céréales 
Riz 
Céréales, farines et semoules de 
céréales 
Céréales non transformées 
Farines et semoules de céréales 
Pain et autres produits de la 
boulangerie 
Pâtisserie, gâteaux, biscuits 
Pâtes alimentaires et autres produits à 
base de céréales 
Viande 
Viande de bœuf et de veau fraîche 
Viande d'ovins et de caprins fraîche 
Viande de porc fraîche 
Volaille fraîche 
Autres viandes fraîches 
Viandes salées, séchées, fumées; 
charcuterie; conserves de viande 
Poissons et autres produits de la pêche 
Poissons et autres produits de la pêche 
frais 
Poissons séchés ou fumés, conserves 
de poissons 
Lait, produits laitiers, œufs 
Lait frais 
Conserves de lait et produits laitiers 
Œufs 
Huiles et graisses 




Huile de palme 
Autres huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que 
tubercules 
Fruits frais 
Fruits secs, grillés, en conserve 
Légumes frais 
Légumes secs, en conserve 




Manioc et Igname 
Pomme de terre et autres tubercules 
Sucre en morceau, sucre en semoule 
Café, thé, cacao 
Café 
Thé et Infusions 
Cacao 
Autres produits alimentaires 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
PRIVATE CONSUMPTION 
(INCLUDING HEALTH) 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
Cereals, cereal flour and meal 
Unworked cereals 
Cereal flour and meal 
Bread and other ordinary bakers' wares 
Fine bakers' wares, cakes and biscuits 
Spaghetti, macaroni and other cereal 
products 
Meat 
Fresh beef and veal 
Fresh sheepmeat and goatmeat 
Fresh pork 
Fresh poultry 
Other types of fresh meat 
Salted, dried or smoked meat; 
delicatessen meats and meat preserves 
Fish and other fishery products 
Fresh fish and other fishery products 
Dried or smoked fish, fish preserves 
Milk, dairy products, eggs 
Fresh milk 
Preserved milk and dairy products 
Eggs 
Oils and fats 





Other oils and fats 
Fruit and vegetables other than tubers 
Fresh fruit 
Dried, roasted, preserved fruit 
Fresh vegetables 
Dried, preserved vegetables 




Manioc and yam 
Potatoes and other tubers 
Lump sugar, granulated sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Coffee 
Tea and infusions 
Cocoa 
Other foodstuffs 








































































































Produit intérieur brut et ses emplois 
Condiments, épices et autres produits 
alimentaires, nda 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Eaux de vie, spiritueux, liqueurs, 
apéritifs non à base de vin 






Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement y compris les 
réparations 
Articles d'habillement et accessoires 
Vêtements hommes 
Vêtements de dessus 
Vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie 
Vêtements dames 
Vêtements de dessus 
Vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie 




Autres tissus imprimés 
Tissus non imprimés 
Tissus en coton non imprimés 
Autres tissus non imprimés 
Dépenses de confection et de 
réparation de vêtements 
Chaussures y compris les réparations 
Chaussures 
Chaussures hommes-pointure 42 
Chaussures dames-pointure 38 
Chaussures enfants-pointure 32 
Dépenses de réparation de chaussures 
Logements, énergie, combustibles 






Habitat moderne en milieu urbain 
Habitat moderne en milieu rural 
Dépenses de réparation, 
d'aménagement et d'entretien 
En milieu rural 
En milieu urbain 
Charges de distribution d'eau 
Énergie, combustibles 
Électricité 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 




Spirits, compounded spirits, liquors, 
aperitifs other than based on wine 





Other tobacco products 
Articles of clothing and footwear 
Articles of clothing including repairs 
Articles of clothing and accessories 
Men's clothing 
Outer wear 




Nightwear, underwear, knitted and 
crocheted goods 
Children's clothing (3 to 13 years) 
Fabrics 
Printed fabrics 
Wax printed fabrics 
Other printed fabrics 
Unprinted fabrics 
Unprinted cotton fabrics 
Other unprinted fabrics 
Expenditures on clothing manufacture 
and repair 
Footwear including repairs 
Footwear 
Men's footwear — size 42 
Women's footwear — size 38 
Children's footwear — size 32 
Expenditures on footwear repair 
Gross rent, power, fuel 





Modern housing in urban area 
Modern housing in rural area 
Expenditures on repairs, improvements 
and maintenance 
In rural areas 







































































































Produit Intérieur brut et ses emplois 
Articles d'ameublement et ménagers, 
dépenses d'entretien de la maison 
Meubles et accessoires fixes, 
tapis et autres revêtements de sol 
et réparations 
Meubles et accessoires fixes 
Revêtements de sol 
Articles d'ameublement en textile, 
autres articles d'ameublement 
et réparations 
Appareils ménagers 
Appareils de réfrigération, cuisinières, 
machines à laver 
Machines à coudre et â tricoter 
Autres appareils ménagers 
Verrerie, vaisselle, coutellerie et 
ustensiles de ménage 
Biens et services pour l'entretien de 
l'habitation sauf services domestiques 
Produits pour l'entretien et articles de 
ménage durables 
Services pour l'habitation, à l'exclusion 
des services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de 
santé 
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments 








Autres produits pharmaceutiques 
Lunettes 
Services des médecins et autres 
praticiens 
Services des médecins et autres 
praticiens 
Services des généralistes, spécialistes 
et autres praticiens 
Services des infirmiers et autre 
personnel paramédical 
Services des laboratoires 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et cliniques 
Traitement médical 
Hospitalisation: hébergement 
Transport et communications 
Achats de véhicules 
Voitures automobiles 
Cycles et cyclomoteurs 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Pneus et chambres à air, pièces de 
rechange et accessoires 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 
Furniture, furnishing, household 
equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor 
covering and repairs 
Furniture and furnishings 
Floor coverings 
Textile furnishings, other furnishings 
and repairs 
Household appliances 
Refrigerators, washing machines, 
cookers 
Sewing and knitting machines 
Other household appliances 
Glassware, tableware, cutlery and 
household utensils 
Household operation except domestic 
services 
Maintenance products and non-durable 
household goods 
Household services excluding 
domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Medical and pharmaceutical products 
Medical products 
Analgesics, antalgics, tonics 
Antimalarial products, antibiotics 
Cardiovascular therapy 
Products for the treatment of diabetes, 
gout and rheumatism 
Diuretics and products for the treatment 
of liver diseases and haemorrhoids 
Other medical products 
Other pharmaceutical products 
Spectacles 
Services of physicians and related 
practitioners 
Services of physicians and related 
practitioners 
Services of general practitioners, 
specialists, other related practitioners 
Services of nurses and other 
paramedical staff 
Laboratory services 
Hospital care and the like 
Hospital and clinical care 
Medical treatment 
Hospital accommodation 
Transport and communication 
Purchase of vehicles 
Cars 
Cycles and mopeds 
Operation of personal transport equipment 
Tyres and tubes, spare parts and 
accessories 
Charges on maintenance and repairs 


























































































Produit Intérieur brut et ses emplois 
Dépenses de carburant et de lubrifiants 
Autres dépenses d'utilisation de 
véhicules 
Achats de services de transport 
Transports locaux 
Transports sur longue distance 
Transports routiers 
Chemin de fer 
Transports aériens 
Communications 
Services des postes 
Services des téléphones et télégraphes 
Loisirs, spectacles, enseignement et 
culture 
Appareils et accessoires, y compris les 
réparations 
Postes de radio et de télévision, 
appareils similaires 
Appareils de photographie, matériel 
de projection, autres biens durables 
importants 
Autres articles récréatifs 
Services récréatifs et culturels sauf 
services des hôtels, restaurants et 
bars 
Dépenses de cinéma, stade et autres 
spectacles 
Autres dépenses de loisirs 
Livres et Journaux 
Livres 
Journaux 
Frais de scolarité 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Services de coiffure et soins Instituts 
de beauté 
Articles pour soins personnels 
Autres articles nda 
Bijoux, montres, bagues et articles 
similaires y compris les réparations 
Autres articles personnels nda 
Matériel et fournitures de papeterie et 
de dessin 
Dépenses dans les restaurants, bars et 
hôtels 
Dépenses dans les restaurants et bars 
Dépenses dans les hôtels 
Services financiers et autres services 
nda 
Services financiers 
Autres services nda (droit de cuisson, 
mouture) 
CONSOMMATION COLLECTIVE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (À 
L'EXCLUSION DE LA SANTÉ) 




Achats de biens et services et 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and Its uses 
Petrol, oil and grease 










Telephone and telegraph services 
Recreation, entertainment, education 
and cultural services 
Equipment and accessories, including 
repairs 
Radio and television sets, similar 
equipment 
Photographic, film-projection 
equipment and other major durables 
Other recreational goods 
Entertainment, recreational and cultural 
services excluding hotels, restaurants 
and bars 
Expenses on cinemas, sports grounds, 
theatres and similar entertainment 
Other recreational expenses 
Books, newspapers and magazines 
Books 
Newspapers and magazines 
School fees 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, beauty 
parlours 
Goods for personal care 
Other goods n.e.c. 
Jewellery, watches, rings and precious 
stones including repairs 
Other personal goods n.e.c. 
Stationery materials and supplies 
Expenditure In restaurants, bars and 
hotels 
Expenditure in restaurants and bars 
Expenditure in hotels 
Financial sen/ices and other services 
n.e.c. 
Financial services 
Other services n.e.c. 
COLLECTIVE CONSUMPTION OF 
GENERAL GOVERNMENT (EXCEPT 
HEALTH) 
Compensation of employees 
General public services 
Education 
Medical care and health services 
Intermediate consumption and 













































































Produit Intérieur brut et ses emplois 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Biens d'équipement 
Machines et équipement non 
électriques 
Produits de la transformation des 
métaux, construction métallique, 
chaudronnerie 
Produits de la transformation des 
métaux et de la construction 
métallique 
Produits de la chaudronnerie 
Outillage et articles finis en 
métaux-meubles de bureau 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines outils pour le travail des 
métaux 
Machines et matériel pour les mines, la 
métallurgie, le bâtiment, le génie civil 
Machines pour Industries diverses dont 
emballage et travail du caoutchouc 
Machines textiles 
Machines pour les industries 
alimentaires, chimiques, d'emballage 
Machines pour le travail du bois, 
papier, matériel de blanchisserie 
Autres machines et matériel 
mécanique 
Machines de bureau, machines pour le 
traitement de l'information 
Produits de la mécanique de précision, 
instruments d'optique, matériel 
photographique 
Machines et équipements électriques 
Matériel électrique, y compris le 
matériel d'éclairage 
Appareils électriques Industriels 
Moyens de transport 
Véhicules et moteurs automobiles 
Autres moyens de transport 
Construction et génie civil, y compris 
les travaux de démolition 
Logements 
Bâtiments non résidentiels 
Ouvrages de génie civil 
VARIATION DES STOCKS 
SOLDE DES EXPORTATIONS ET 








































































































































































































































































































































































































































































Gross domestic product and its uses 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
Equipment goods 
Machinery and non-electr ical 
equ ipment 
Products of process ing of meta ls , 
s t ruc tura l meta l products , p roducts of 
bo i lermaking 
Products of process ing of meta ls and 
s t ruc tura l p roducts 
Products of bo i lermaking 
Too ls and f in ished meta l goods — 
of f i ce furn i ture 
Agr icu l tu ra l machinery and t rac tors 
Mach ine too ls for meta l work ing 
Min ing equ ipment , equ ipment for me-
ta l lurgy, bu i ld ing and civ i l engineer ing 
Machinery for var ious indust r ies, pack-
aging and rubber work ing machinery 
Text i le machinery 
Machinery for the food , chemica l and 
packaging industr ies 
Machinery for work ing w o o d , paper; 
laundry equ ipment 
Other machinery and mechan ica l 
equ ipment 
Of f ice and da ta process ing mach ines 
Precis ion and op t ica l ins t ruments , 
photograph ic equ ipment 
Electr ical equ ipment and app l iances 
Electr ical equ ipment , inc lud ing l ights 
Electr ical appl iances for industr ia l use 
Transpor t equ ipment 
Motor vehic les and engines 
Other t ranspor t equ ipment 
Cons t ruc t ion and civi l engineer ing, 
inc lud ing demol i t ion work 
Dwel l ings 
Non-resident ia l bu i ld ings 
Civi l engineer ing works 
CHANGE IN STOCKS 
BALANCE OF EXPORTS AND IMPORTS 




































1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4 . Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade wi th developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et f inances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture ¡aune) 
1. Population 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 

European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comparison of price levels and economic aggregates: the results for 15 
African countries, 1980 
Comparaison des niveaux de prix et des agrégats économiques: le cas de 15 
pays africains, 1980 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1985 — 223 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
National accounts, finance and balance of payments (violet cover) 
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The collation of survey data on prices in the form of purchasing power parities re­
quired for price levels and real aggregates comparisons, the analysis of the results 
obtained as well as the preparation of this report, have been carried out by Mr Hugo 
Krijnse Locker, Head of the Division 'Price survey and consumer price indices' and Mr 
Michel Mouyelo­Katoula expert in the International comparison project for Africa. 
La synthèse des prix de base sous forme de parités de pouvoir d'achat, leur applica­
tion à la détermination des niveaux de prix et des agrégats en valeur réelle, l'analyse 
des résultats ainsi que la rédaction de ce rapport ont été effectuées par M. Hugo 
Krijnse Locker, chef de division de la division «Enquêtes de prix et indices de prix à la 
consommation» et M. Michel Mouyelo­Katoula, expert du projet de comparaison Inter­
nationale pour l'Afrique. 
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